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إقرار أصالة األطروحة
أنااا عااا

رضااا يوس ا

عب ا الاارح ن ،الموقع اة أدنااا  ،طالبااة دراسااات عليااا فااي جامعااة اإلمااارات

العربية المتحدة ومقدمة األطروحاة الجامعياة بعناوان " عقاو الرعاياة فا القاوانين الرياضاية فا
ولااة اإل ااارا العربيااة ال تح ا ( راسااة تحليليااة)" ،أقاار رسااميا با ن ه ا األطروحااة هاي العماال
البحثي األصلي ال ي قمت بإعداد تحت إشراف  .ح

النسور ،أستاذ شارك ف كلية القانون.

وأقر أيضا ب ن ه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى ،علما
باا ن كاال المصااادر العلميااة التااي اسااتعنت ببااا فااي هاا ا البحاا قااد تاام توثيقبااا واالستشااباد ببااا
بالطريقاة المتفا عليباا .وأقار أيضاا بعادم وجاود أي تعاارح محتمال مال مصاالس الملسساة التاي
أعماال فيبااا بمااا يتعلاا بااإجراب البحاا وجماال البيانااات والتاا ليف وعاارح نتااا

و أو نشاار هاا

األطروحة.
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ال لخص
تبدف ه

الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لعقود الرعاية الرياضية في دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،و لك على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم عقود الرعاية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتم تقسيم ه ا البح

إلى فصلين ،الفصل األول تم تخصيصه

لتحديد الطبيعة القانونية لعقود الرعاية والموابمة بينبا وبين قوانين المنافسة ومنل االحتكار ،و لك
من خالل مبحثين ،المبح األول تم تخصيصه للبح في الطبيعة القانونية لعقود الرعاية وتمييزها
عن غيرها من العقود األخرى ،أما المبح

الثاني تم تخصيصه للبح

في الموابمة بين عقود

الرعاية وعقود االحتراف الرياضي وقوانين المنافسة.
أما الفصل الثاني من البح

تم تخصيصه للبح

في االعتبارات القانونية لعقود الرعاية

وت ثير قوانين دولة اإلمارات عليبا ،و لك من خالل مبحثين ،المبح األول منبما جاب للبح
االعتبارات القانونية لعقود الرعاية ،أما المبح

الثاني تم تخصيصه للحدي

في

عن ت ثير قوانين دولة

اإلمارات العربية المتحدة على عقود الرعاية.
وتم اختتام البح بخاتمة تضمنت بعح النتا
كل ا

والتوصيات.

البحث الرئيسية :عقود الرعاية ،المنافسة ،التسوي

التعويح ،الملكية الفكرية.

الرياضي ،االحتراف الرياضي،
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العنوان وال لخص باللغة اإلنجليزية
Sponsorship in the United Arab Emirates
(An analytical study)
Abstract
This study aims to identify the legal regime of sports sponsorship in the
UAE, although there is no special law governing sponsorship in the UAE. This study
is divided into two chapters. The first chapter is devoted to determining the legal
nature of care contracts. The first section was devoted to research on the legal nature
of care contracts and their distinction from other contracts. The second topic is
devoted to research on the compatibility between care contracts and sports
professional contracts competition.
The second chapter of the research is devoted to research on the legal
considerations of care contracts and the impact of the laws of the UAE on them,
through two sections, the first of which came to discuss the legal considerations of
the care contracts; the second section was devoted to talk about the impact of UAE
laws on contracts care.
At the end, the research was concluded with some results and
recommendations.

Keywords: Competition, sports marketing, sports professionalism, compensation,
intellectual queen.
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شكـــــــر وتق ير
مرت سنوات الدراسة ووصلنا إلى نباية مرحلة كانت زاخرة بتجربة المعرفة والعلم ،إنبا
كريات الدراسة التي ال تفارق هني ،كريات كانت حافلة بكل المشاعر واالنفعاالت المرتبطة
بالمواقف المختلفة ،إنبا كريات مقاعد الدراسة واألسات ة األفاضل والصحبة الخيرة التي كان
يسودها االحترام والتفاهم والمود ،إنبا المرحلة التي لمست فيبا مساندة وتشجيل أهلي وأحبتي لي
لالستمرار والصمود ضد كل تحدي ومواجبة كل عثرة.
أود أن أوجه جزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى األسات ة األفاضل واإلداريين في جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ال ين لم يبخلوا على بتوجيه ،ونصيحة ،ودعم كبير خالل دراستي في
برنام الماجستير وأخص بال كر د .محمد فبد النسور التي كان له أثر كبير في تعليمي،
وتشجيعي ،وتوجيبي دا ما خالل فترة أعدادي لب األطروحة.
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اإلده ا

إلى كل من علمني حرفا من طفولتي إلى اآلن
ي وإخوتي وزوجتي وأبنا ي وأقاربي وجميل من تعاونوا معي
إلى والد َّ
إلى أسات تي ال ين لبم الفضل األول بعدهللا تعالى ال ين ساعدوني في إكمال ه ا العمل
إليبم جميعا أهدي ه األطروحة
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ال ق ة
ازدادت في أيامنا ه

االستثمارات التجارية على اختالف أنواعبا ،ولم يقتصر النشاط

التجاري على السلل ،بل تعدا إلى الخدمات أيضا ،وتعتبر خدمات الرعاية من أبرز الخدمات التي
تقدمبا الشركات التجارية والخدمية.
والرعاية دعم لحد  ،نشاط ،شخص أو منظمة ماليا أو تزويدهم بالمنتجات والخدمات
مقابل تحقي المنفعة لكل من الداعم (الشركات) والمدعوم .يبتم الراعي عن طري رعايته لحد
معين بتعزيز وتروي االسم التجاري له بطريقة غير تجارية أكثر من اهتمامه بتروي المنتجات.
فالرعاية تعتبر طريقة غير مباشرة لإلعالن وتبدف إلى ربط اسم المعلن(الراعي) بماركة معينة،
فيقوم الراعي برعاية المواقل والنشاطات التي تج ب عددا كبيرا من الجمبور ال ين يبدف
للوصول إليبم ،فيضل الشعار المميز له في الموقل على اإلنترنت أو في مكان النشاط داللة على
رعايته لب ا الحد  .ففي جميل القطاعات تقريبا من جميل األسواق توجد منافسة شديدة بين
الشركات والعالمات التجارية ،وفي الغالب ال يمكن التفري بينبا من حي
الشركات إلى دعم احدا

الجودة والسعر ،فتلجـ

أو فرق مشبورة لتبرز من ضمن الشركات المنافسة وتخل

ميزة

استثنا ية لعالمتبا التجارية.
يعد عقد الرعاية عقدا رضا يا كما هو الحال بعقد البيل ،ففي عقد البيل مثال تتواف
إرادة البا ل والمشتري على إحدا

آثار قانونية معينة بش ن محل العقد (المبيل) :كنقل ملكية المبيل

وتسليمه ،ودفل الثمن ،وفي عقد اإليجار تتواف إرادة الملجر والمست جر على إحدا

آثار قانونية

معينة بش ن المعقود عليه (العين المست جرة) :كانتفاع المست جر ببا ودفل األجرة ،وهك ا .ويجب
أن تتواف اإلرادتان على إحدا
على إحدا

أثر قانوني معين ،أي أثر ملزم يحمي القانون تنفي  ،أما االتفاق

أثر آخر غير قانوني فال يعد عقدا ،كاالتفاق على وليمة أو نزهة ،فمثل ه ا االتفاق ال

يلزم القانون طرفيه بشيب ،وال يسمى عقدا ،وه ا األمر أيضا يطب على عقود الرعاية باعتبارها
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من العقود التي تتطلب توافر وتطاب اإلرادتين بين طرفي العقد ،فمن الممكن أن نطب القواعد
العامة للعقود على عقد الرعاية.

أوالً :أده ية البحث
ترجل أهمية البح إلى األهمية النظرية ،واألهمية العملية و لك على النحو اآلتي:
 -0األهميااة النظريااة :تكماان أهميااة البحاا ماان الناحيااة النظريااة فااي أن عقااود الرعايااة
مااان العقاااود الحديثاااة نسااابيا وبالتاااالي الباااد مااان وجاااود قواعاااد قانونياااة تااانظم عقاااود
الرعاياااة مااان حيااا الشاااروط واألركاااان ،بحيااا ياااتم توضااايس كيفياااة الموابماااة باااين
عقاااود الرعاياااة وقاااوانين المنافساااة ومنااال االحتكاااار ،ومااادى تاااوافر النظاااام القاااانوني
لعقااااود الرعايااااة فااااي االلعاااااب األولمبيااااة ،وماااادى تاااا ثير قااااوانين دولااااة االمااااارات
العربيااااة المتحاااادة علااااى عقااااود الرعايااااة ،كمااااا أن البحاااا يبااااين ماااادى تاااا ثير عقااااود
الرعاياااااة علاااااى الحرياااااة الشخصاااااية ،ومااااادى تعارضااااابا او اتفاقباااااا مااااال الملكياااااة
الفكرية.
 -8االهميااة العمليااة :تكماان أهميااة البحاا ماان الناحيااة العمليااة ب نااه ماان أوا اال البحااو
التااااي تبااااين الطبيعااااة القانونيااااة لعقااااود الرعايااااة والتنظاااايم القااااانوني لبااااا ،ليصاااابس
البحااا ماااادة علمياااة تسااااعد رجاااال القاااانون والبااااحثين والمبتماااين بعقاااود الرعاياااة
في فبم طبيعة ه العقود وتنظيمبا القانوني.

ثالثاً :أده ا

البحث

يسعى الباح من خالل ه ا البح إلى تحقي عدة أهداف أساسية أهمبا اآلتي:
 -0التعرف على الطبيعة القانونية لعقود الرعاية.
 -8التمييز بين عقود الرعاية وغيرها من العقود.
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 -2توضيس العالقة بين عقود الرعاية وقوانين المنافسة ومنل االحتكار.
 -1التعرف على النظام القانوني لعقود الرعاية في األلعاب األولمبية.
 -1توضيس مدى ت ثير قوانين االتحاد الخليجي على عقود الرعاية.
 -3بيان مدى التواف بين عقود الرعاية والحرية الشخصية والملكية الفكرية.

رابعاً :شكلة ال راسة
تعتبر مس لة الغموح في الطبيعة القانونية لعقود الرعاية من ناحية تصنيفبا من
العقود المسماة أم من العقود غير المسماة و لك في ظل غياب تشريل قانوني محلي خاص بتنظيم
عقود الرعاية ،وينبث عن ه المشكلة عدة تسالالت هي اآلتي:
 -0هل تعتبر عقود الرعاية من قبيل عقود الدعاية واإلعالن؟
 -8هل تنطب قوانين المنافسة ومنل االحتكار على عقود الرعاية؟
 -2مااااهي النظاااام القاااانوني لعقاااود الرعاياااة فاااي المنتخباااات وااللعااااب األولمبياااة ،وماااا هاااو
ت ثير قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة على عقود الرعاية؟

خا ساً :ح و ال راسة
 -0النطاق المكاني :دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -8النطاااق الزماااني :من ا عااام نش ا ة فكاارة عقااود الرعايااة و لااك لمااا شاابدته ه ا الفتاارة ماان
زياااادة فاااي النشااااط التجااااري وازديااااد نسااابة المنافساااة باااين الشاااركات التجارياااة األمااار
الاا ي تطلااب ماان هاا الشااركات إباارام عقااود رعايااة ماال المنتخبااات والنااوادي لإلعااالن
عن نفسبا.
 -2النطاق الموضوعي :تبح

الدراسة في موضوع "عقود الرعاية ،في قوانين دولة

اإلمارات العربية المتحدة و لك من خالل البح

في ماهية عقود الرعاية وطبيعتبا
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القانونية ،ومدى تطابقبا مل عقود العمل محددة المدة وعقود المنافسة ومنل االحتكار،
و لك من خالل المقارنة بين قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

سا ساً :نهج ال راسة
جدت أنه من الضروري االعتماد على مناه البح العلمي اآلتية:
 -0المااانب الوصااافي :حيااا يعتماااد هااا ا المااانب علاااى وصاااف موضاااوع الدراساااة وصااافا
دقيقاااا مااان خاااالل دراساااة الظااااهرة كماااا توجاااد فاااي الواقااال واالهتماااام بوصااافبا وصااافا
دقيقااااا ويعبناااار عنبااااا كيفيااااا أو كميااااا .فااااالتعبير الكيفااااي يصااااف لنااااا الظاااااهرة ويوضااااس
خصا صاابا ،أمااا التعبياار الكمااي فيعطيبااا وصاافا رقميااا يوضااس مقاادار هاا الظاااهرة أو
حجمبا أو درجة ارتباطبا مل الظواهر األخرى.
 المااانب التحليلاااي :وساااوف اعتماااد هااا ا المااانب الااا ي يقاااوم علاااى أسااااس تحليااال اآلراب
الفقبيااااة ومناقشااااتبا ،واسااااتخرا األحكااااام المناساااابة واسااااتخالص النتااااا

العلميااااة ماااان

أدلتباااا التفصااايلية ،وكااا لك تحليااال األحكاااام القضاااا ية الصاااادرة عااان القضااااب التجااااري
والمدني والنصوص التشريعية ات الصلة.
 المااانب المقاااارن :و لاااك مااان خاااالل المقارناااة باااين النصاااوص القانونياااة المتعلقاااة ب حكاااام
عقاااااود الرعاياااااة وقاااااوانين المنافساااااة ومنااااال االحتكاااااار فاااااي دولاااااة اإلماااااارات العربياااااة
المتحاااااادة ،وبااااااين النصااااااوص القانونيااااااة المتعلقااااااة باااااا لك فااااااي دول مجلااااااس التعاااااااون
الخليجي ،وتوضيس نقاط االتفاق واالختالف بين تلك النصوص.
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سابعاً :صعوبا البحث
لقد واجبت عدة صعوبات تتمثل في اآلتي:
 -0قلااااة المراجاااال المتعلقااااة بعقااااود الرعايااااة فااااي دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة ودول
مجلس التعاون لدول الخلي العربية.
 -8غيااااب قاااانون إمااااراتي خااااص بتنظااايم عقاااود الرعاياااة وكااا لك األمااار فاااي دول مجلاااس
التعاون لدول الخلي العربي وه ا ما يستدعي الدراسة ويزيد من أهميتبا.

ثا ناً :تقسيم البحث
الفصااا األو  :الطبيعاااة القانونياااة لعقاااو الرعاياااة وال وا اااة بينهاااا وباااين قاااوانين ال نافساااة
و نع االحتكار
ال بحث األو  :الطبيعة القانونية لعقو الرعاية وت ييزدها عن غيردها ن العقو األخرى
-

المطلب األول :الطبيعة القانونية لعقود الرعاية

الفرع األول :تعريف عقود الرعاية وخصا صبا
الفرع الثاني :تقسيم العقود الى مسماة وغير مسماة
-

المطلب الثاني :تمييز عقود الرعاية عن العقود األخرى

الفرع األول :عقود الرعاية والوكالة التجارية
الفرع الثاني :عقود الرعاية والوكالة بالعمولة
الفرع الثال  :عقود الرعاية والسمسرة
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الفرع الرابل :عقود الرعاية وعقود التسوي الرياضي
الفرع الخامس :عقود الرعاية وعقد العمل
ال بحاااااث الثاااااان  :ال وا اااااة باااااين عقاااااو الرعاياااااة وعقاااااو االحتااااارا

الرياضااااا وقاااااوانين

ال نافسة
-

المطلب األول :قوانين المنافسة ومنل االحتكار وعقود عقود الرعاية

-

المطلب الثاني :عقود االحتراف الرياضي وعقود الرعاية

الفص الثان  :النظام القانون لعقو الرعاية وتأثير قوانين ولة اإل ارا عليها
ال بحث األو  :النظام القانون لعقو الرعاية
-

المطلب األول :النظام القانوني لعقود الرعاية في األلعاب األولمبية

-

المطلب الثاني :النظام القانوني لعقود الرعاية في النوادي الرياضية والمنتخبات

ال بحث الثان  :تأثير قوانين ولة اإل ارا العربية ال تح على عقو الرعاية
-

المطلب األول :ت ثير القوانين على عقود الرعاية

-

المطلب الثال  :ت ثير قوانين الملكية الفكرية على عقود الرعاية

الخاتمة وتتضمن نتا

وتوصيات البح
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الفص األو  :الطبيعة القانونية لعقو الرعاية وال وا ة بينها وبين قوانين
ال نافسة و نع االحتكار
ت هي وتقسيم:
الرياضة ظاهرة اجتماعية حضارية كانت ومازالت تعكس التطور والرقي والقيم في
المجتمعات وتعد من أبرز دعا م التنمية الشاملة فيبا ألنبا تعنى ب هم عناصرها وهو اإلنسان فكرا
وجسدا .وإ ا كان ممارسو الرياضة من البواة فإنبم يستطيعون تحمل تكاليف ممارسة رياضة
فردية إال أن تنظيم األنشطة الرياضية على المستوى المحلي والدولي يتطلب الكثير من المال ،ل ا
جابت فكرة التسوي في المجال الرياضي.
ويتناول الفصل الحالي األمور من منظور الشركة الراعية .فالملسسات الرياضية تحتا
إلى أن يكون لديبا فبما جيدا للطريقة التي تقينم من خاللبا الشركات الراعية لبا مدى فاعلية نفقاتبا
التسويقية و لك حتى يتسنى لبا أن تكون شريكا فعاال في تحقي أهداف تلك الشركات التي ت ملبا
من وراب الرعاية ،فإ ا كان الراعي ال ي حصل من خالل عقد الرعاية على ح اقتران اسمه باسم
أو المكان الخاص ب حد الفرق يقوم بشكل منتظم بتتبل مدى تفضيل المستبلكين للعالمة

الحد

التجارية الخاصة به ،سيكون من األفضل أن يعرف المديرون التنفي يون لب ا الفري الطريقة التي
يقيم ببا ه ا الراعي مدى تفضيل المشجعين للعالمة التجارية الخاصة به وكيفية استخدامه لب
البيانات في اتخا القرارات التسوي التسويقية الخاصة به.
وت تي عقود الرعاية للنوادي الرياضية ك حد أهم العقود في مجال التسوي الرياضي
لألندية والفرق الرياضية ،وسنبين في ه ا الفصل ماهية عقود الرعاية وتمييزها عن غيرها من
العقود من خالل تقسيمه إلى مبحثين على النحو التالي:
-

المبحااا األول :الطبيعاااة القانونياااة لعقاااود الرعاياااة وتمييزهاااا عااان غيرهاااا مااان العقاااود
األخرى
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-

المبحااا الثااااني :الموابماااة باااين عقاااود الرعاياااة وعقاااود االحتاااراف الرياضاااي وقاااوانين
المنافسة

ال بحث األو  :تعري عق الرعاية والطبيعة القانونية لعقو الرعاية وت ييزدها عن
غيردها ن العقو األخرى
ت هي وتقسيم:
تختلف الطبيعة القانونية لعقد الرعاية عن غير من العقود األخرى ،حي
غير المسماة ،والتي ال تتطلب شكلية معينة ،وسنبين في ه ا المبح

أنه من العقود

الطبيعة القانونية لعقد الرعاية

وتمييز عن العقود األخرى من خالل تقسيم ه ا المبح إلى مطلبين على النحو التالي:
-

المطلب األول :تعريف عقد الرعاية وتحديد الطبيعة القانونية لعقود الرعاية

-

المطلب الثاني :تمييز عقود الرعاية عن العقود األخرى

ال طلب األو  :تعري

عق الرعاية وطبيعته القانونية

إلى جانب النظرية العامة لاللتزام (الح الشخصي) التي تنظم القواعد واألحكام العامة
المشتركة لكل العقود ،ك ركان العقد ،قوته اإللزامية وأسباب انتبا ه ،درجت التنظيمات التشريعية
المختلفة على األخ بتنظيم خاص للعقود ،ولغرح التوضيس يمكن أن نطل على جزب النظرية
الع امة لاللتزام المتعل

بالعقود "قانون العقود العام" مقارنة بقانون العقوبات العام ال ي ينظم

القواعد العامة للجريمة والعقاب أيا كان نوعبا وموضوعبا ،في حين أننا نستطيل أن نطل على
التنظيم الخاضل للعقود قانون العقود "قانون العقود الخاص" مقارنة بقانون العقوبات الخاص ال ي
يبتم بتنظيم كل جريمة على حدة.1

 1أنظر :د .أحمد عبد هللا الكندري :النظرية العامة في االلتزام ،جامعة الجزيرة ،دبي8102 ،م ،ص .88
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الفرع األو  :تعري

عقو الرعاية وخصائصها

عرف (جون مينغام) الرعاية التجارية ب نبا" :تقديم المساعدة المالية أو ما شابه لك في
إحدى األنشطة بواسطة ملسسة تجارية بغرح الحصول على أهداف تجارية".1
ومن التعريف يتضس خصا ص الرعاية حي
تستخدم في الكثير من المناسبات أو األحدا

أنبا ليست مقتصرة على الرياضة فقط بل

كالمسلسالت التليفزيونية أو كتاب معين أو برام

إ اعية أو فري معين ،والقاسم المشترك فيما بينبا هو حافز المشاركة لإلعالن واإلشبار للجبة
الراعية ولكن يتوقل للرعاية الرياضية مستقبال جيدا أكثر من غيرها لألسباب التالية:
 .0االهتمااام التااام ماان وسااا ل اإلعااالم فااي تغطيااة األنشااطة الرياضااية بوجااه أفضاال ولماادة
أطول.
 .8تزايد اهتمام األفراد في المشاركات الرياضية أو مشاهدة االنشطة الرياضية.
- .2أصااابحت وكااااالت الدعاياااة واإلعاااالم ملزماااة بتخصااايص ميزانياااات للدعاياااة التجارياااة
وبإلحاح من العميل ورغبته في االشتراك في رعاية األنشطة الرياضية وغيرها.
 .1أصاااابحت البي ااااات المنظمااااة للنشاااااطات الرياضااااية أكثاااار مرونااااة نحااااو قبااااول مشاااااركة
الرعاية الرياضية.
وفي الجانب اآلخر ومل تزايد االهتمام بالرعاية الرياضية فإن للرعاية الرياضية التي
تقوم ببا الشركات دور أساسي في نش ة ونمو وتطور الرياضة بنشاطاتبا المختلفة ،فبعح
الرياضات وخاصة االحترافية منبا تطلب مبالغ طا لة لتنظيمبا واستمرارها.

 1د .كمال درويش د .السعدني خليل السعدني :االحتراف في كرة القدم (المفبوم -الواقل -المقترح) مركز الكتاب للنشر ،الطبعة
األولى8113 - 0187 ،م ،ص76
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كما تعتبر رعاية الشركات للنشاطات الرياضية اداة تسويقية متطورة تتميز عن الوسا ل
األخرى بكلفتبا المنخفضة نسبيا وتت ثر ه الكلفة بمدى نجاح الحد

الرياضي في الوصول إلى

الجمبور المستبدف وبالتالي عدد المشاهدين ال ين يتم الوصول إليبم من جراب الحد
ول لك فإن اإلعالم له دور هام جدا في تحقي االنتشار للحد

الرياضي،

الرياضي وباألخص التلفزيون ال ي

يدخل الحد إلى وسط المنزل وفي الساعات المناسبة لتحقي األهداف التالية:1
 .0زيادة حجم البيل من منتجات الشركة أو ماركة معينة من تلك المنتجات.
 .8تنمية صورة وشعبية المنت في أ هان الجمبور.
 .2إباااراز دور الشاااركة الراعياااة فاااي مسااااهمتبا فاااي تنمياااة أحاااد األنشاااطة المبماااة اجتماعياااا
وتطويرها.
وقياس مدى مساهمة الرعاية في زيادة حجم المبيعات أمر صعب للغاية وال يمكن الت كد
منه ،فرعاية األنشطة الرياضية ما هو إال واحد من االدوات التسويقية واإلعالمية والترويحية
ش نبا ش ن اإلعالن المباشر في وسا ل اإلعالم المتاحة ،وبكل ت كيد فإن بروز منتجات الشركة
الراعية للحد

الرياضي يقوي وعي المستبلكين ببا لتكرار ظبور ه المنتجات وبالتالي رسوخ

اسم المنت لدى المستبلك والتعود عليه.
وقد اهتمت القوانين المدنية بتنظيم القواعد التي تنفرد فيبا العقود المدنية تاركة لقوانين
التجارة تنظيم القواعد الخاصة بالعقود التجارية .والفرق بين العقود المدنية والعقود التجارية يقوم
على أن الثانية هي تكرار لألولى مل األخ بنظر االعتبار طبيعة العمل التجاري القا م على
السرعة واال تمان في تنظيم قواعدها .فقواعد العقود التجارية تشكل التنظيم األخص لقانون العقود

 1د .كمال درويش د .السعدني خليل السعدني ،مرجل ساب  ،ص.79
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مقابل التنظيم الخاص التي تضطلل به قواعد العقود المدنية .ومجمل التنظيم الخاص بالعقود ،مدنية
كانت أم تجارية ،يلدي إلى خل ما تعارف على تسميته في الفقه المعاصر بالعقود المسماة.

الفرع الثان  :تقسيم العقو إلى س ا وغير س ا
يقصد بالعقود المسماة ،تلك العقود التي خصبا المشرع باسم معين وتولى تنظيمبا ب حكام
خاصة ،أما العقود غير المسماة ،فبي العقود التي لم تخضل لتنظيم تشريعي خاص ولم يفرد لبا
المشرع أسماب معينة ،ويترتب على ه ا األمر نتيجتان:1
 .0أن المعياااار المعاااول عليااااه فاااي تمييااااز العقاااود المساااماة عاااان ساااواها ماااان العقاااود غياااار
المساااماة هاااو المسااامى والتنظااايم التشاااريعيين لألولاااى دون الثانياااة .وهااا ا يعناااي أن العقاااد
يبقاااى عقااادا غيااار مسااامى وإن أطلااا علياااه النااااس عرفاااا وعماااال اساااما معيناااا ،ماااا دام أن
هااا ا االسااام لااام يخلعاااه علياااه المشااارع .ففاااي التعامااال نسااامل عااان عقاااود كثيااارة ،كعقاااد
النشااار وعقاااد الفندقاااة والصااايانة ،غيااار أن هااا العقاااود ماااا زالااات عقاااودا غيااار مساااماة
حتى ينظمبا المشرع تنظيما خاصا تحت اسم محدد.2
 .8إن إفاااراد المشااارع اساااما وتنظيماااا خاصاااا لعقاااد ماااا يكفاااي لجعلاااه عقااادا مسااامى بغاااح
النظاار عااان التشاااريل الاا ي تااام فياااه لاااك ،لاا لك تعاااد عقاااودا مسااماة كااال العقاااود المنظماااة
فااااي التشااااريل الماااادني أو التجاااااري أو تشااااريعات العماااال أو غيرهااااا ماااان التشااااريعات
الخاصة.3
ونحن نعتقد أن تقسيم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة غير دقي وال يدل داللة
تامة على نوع العقود التي يحتويبا .لك أن عنصر التنظيم التشريعي من ه ا العنصر األقوى على
 1أنظر :د .الشبابي إبراهيم الشرقاوي :مصادر االلتزام اإلرادية ،مكتبة الجامعة ،الشارقة8101 ،م ،ص.03
 2المرجل الساب  ،ص.07
 3المرجل الساب  ،ص.07
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التقسيم ونكتفي به ألنه يحتوي في الوقت اته على العنصر األضعف وهو عنصر التسمية ،فكل
تنظيم تشريعي خاص لعقد معين يقتضي بالضرورة إطالق اسم خاص عليه يميز عن غير  ،في
حين أن إطالق اسم معين على عقد ما ال يعني بالضرورة أنه خاضل لتنظيم خاص ،كما أشرنا قبل
قليل إلى وجود عقود يطل عليبا المتعاملون عرفا أسماب معينة .ل لك نحن ندعو إلى تقسيم العقود
إلى عقود منظمة تشريعا وعقود غير منظمة تشريعا واستبداله بتقسيم العقود إلى عقود مسماة
وعقود غير مسماة.1
على أية حال فإن تقسيم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة هو ثمرة لمبدأ الحرية
التعاقدية .فب ا المبدأ يسمس للمتعاملين بتحديد مضمون عالقاتبم بما يلبي حاجاتبم العملية ،مل
احترام قواعد النظام العام واآلداب العامة ،دون التقيد بالقوالب القانونية المعروفة سلفا والتي هي
محل تنظيم من القانون .2وه ا يلدي بالضرورة إلى وجود عقود غير مسماة.

أوال ً :وص

العقو (التكيي ) وسلطة القاض فيه
إن تصنيف العقود إلى مسماة وغير مسماة وما يستتبل لك من خضوع األولى دون

الثانية لتنظيم تشريعي خاص ،قد أوقل على القضاب واجبا في أن يتصدى إلى حل مس لة غاية في
األهمية قبل أن يشرع في حل النزاع المعروح أمامه .أال وهي تكييف العقد وإعطا ه الوصف
القانوني الصحيس ال ي يطاب حقيقة االتفاق الحاصل بين المتعاقدين .ولوال ه ا التنظيم الخاص لما
ظبرت الحاجة إلى "التكييف" ألن كل العقود ستكون خاضعة عند ٍ للنظرية العامة للعقد سواب
بسواب ،3وتكييف العقود هي مس لة قانونية يقصد ببا بيان الطبيعة القانونية للعقد ،وهي عملية
تدخل في صميم سلطة القاضي وعمله في حسم النزاعات .وه ا يتطلب من القاضي أمرين :األول:

 1أنظر :توفي حسن فر  ،عقد البيل والمقايضة ،ملسسة الثقافة الجامعية ،0979 ،ص ،8هامش(.)0
 2أنظر :مصطفى الجمال ،النظرية العامة لاللتزامات ،الدار الجامعية ،0927 ،ص.88
 3علي هادي العبيدي ،الوجيز في شرح القانون المدني األردني ،العقود المسماة ،في البيل واإليجار ،أربد-األردن ،0997 ،ص.2
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إعطاب االتفاق المعروح على القاضي الوصف القانوني المناسب ،وهو أمر يقتضي منه تفسير
إرادة المتعاقدين ،والثاني :ضرورة معرفة العناصر األساسية لكل عقد من العقود التي نظمبا
المشرع و لك بتحديد كل عقد منبا وتمييز عما عدا وبيان خصا صه ال اتية ،وكال األمرين الزم
ويستحيل بدونه على القاضي إعطاب الوصف القانوني الصحيس ألي عقد من العقود .فتفسير إرادة
المتعاقدين أي الكشف عن النية المشتركة لبما يلدي إلى تحديد مضمون العقد ،أي األثر القانوني
المترتب عليه فعال .وإ ا تم لك قارن القاضي بين ه ا المضمون والوصف ال ي خلعه المتعاقدان
على عقدهما ،فإن وجد تطابقا بين المضمون والوصف أقر الوصف وأبقى عليه ،وإن وجد بينبما
اختالفا نظر إلى المضمون ومدى تطابقه مل أحكام عقد من العقود المسماة وكيفه بموجبه ،فإن لم
يجد تطابقا بين وصف أي عقد من العقود المسماة ومضمون العقد المبرم محل التكييف ،اعتبر ه ا
العقد عقدا غير مسمى وأخضعه للقواعد العامة واجبة التطبي عليه.1
ويالحظ أن اختالف مضمون العقد عن الوصف ال ي وصفه بين المتعاقد أن قد ي تي
بسبب جبلبما بالوصف الصحيس للعالقة العقدية التي تربطبما ،وقد ي تي تواطلا بينبما رغبة في
التخلص من بعح الواجبات كدفل الرسوم والضرا ب التي يتوقف فرضبا أو تحديد قدرها على
طبيعة العقد .وفي كلتا الحالتين على القاضي أن يصحس ه ا الوصف الخاطئ من تلقاب نفسه ،إ
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني .2وأخيرا فإن تكييف العقد بإعطا ه وصفه
القانوني الصحيس يعد من مسا ل القانون التي يخضل فيبا حكم قاضي الموضوع لرقابة المحكمة
األعلى  .فتكييف العقد يتوقف عليه تحديد القواعد القانونية التي تسري عليه ،وال ي يلدي عدم
صحته إلى الخط في تطبي القانون ،وهو أمر يدخل تحت سلطان المحكمة األعلى بقصد توحيد
أحكام المحاكم الدنيا المتعلقة بتفسير القانون وتطبيقه .ويجب هنا عدم الخلط بين تكييف العقد وبين

 1المرجل الساب  ،ص.9
 2المادة ( )0 812من قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  1لسنة 0921م.
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تفسير بقصد الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين ،فالتفسير ،على خالف التكييف ،يعد من
مسا ل الواقل التي يستقل قاضي الموضوع في تقدير دون أن يخضل في لك لرقابة المحكمة
األعلى.1
ومما سب

كر يرى الباح

بان عقد الرعاية من العقود غير المسماة ألنه ال يخضل

لتنظيم قانوني خاص ،بل يخضل التفاق األطراف ،فبم من يحدد كافة عناصر .

ال طلب الثان  :ت ييز عقو الرعاية عن العقو األخرى
ت هي وتقسيم:
يتميز عقد الرعاية بخصا ص تختلف تماما عن غير من العقود األخرى ،فبو من العقود
غير المسماة و الطبيعة الخاصة ،وسنبين في ه ا الفصل تمييز عقد الرعاية عن عقد الوكالة
التجارية وعقد الوكالة بالعمولة من خالل تقسيم ه ا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:
الفرع األول :عقود الرعاية والوكالة التجارية.
الفرع الثاني :عقود الرعاية والوكالة بالعمولة.
الفرع الثال  :عقد الوكالة بالعمولة والسمسرة.
الفرع الرابل :عقد الرعاية وعقود التسوي الرياضي.
الفرع الخامس :عقد الرعاية وعقد العمل.

 1د .علي هادي العبيدي ،مرجل سب

كر  ،ص.01
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الفرع األو  :عقو الرعاية والوكالة التجارية
أوال ً -الوكالة التجارية
وفقا لقانون تنظيم الوكاالت التجارية رقم  02لسنة  0920وتعديالته هي تمثيل الموكل
بواسطة وكيله لتوزيل أو بيل أو عرح أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربس.
والموكل هو "المنت أو الصانل في داخل الدولة أو خارجبا ،أو هو المصدر أو الموزع الحصري
المعتمد من المنت  ،بشرط أال يزاول المنت أعمال التسوي بنفسه".1
أما الوكيل" :فبو الشخص الطبيعي ال ي يحمل جنسية الدولة أو الشخص االعتباري
المملوك ملكية كاملة ألشخاص طبيعيين مواطنين ،ويثبت له بمقتضى عقد الوكالة التجارية تمثيل
الموكل لتوزيل أو بيل أو عرح أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربس".2
أن أعمال الوكالة خار نطاق نشاط المنت أو الصانل أو المصدر ،أو الموزع الحصري
للمنت  ،يخضل إلى أحكام الوكالة التجارية الواردة في قانون المعامالت التجارية المواد ( 079وما
بعدها) ،وهو األمر ال ي قد ال يتف مل متطلبات السياسات التشريعية المفترضة ويحتا إلى نظام
قانوني موحد بكل ما يتعل بالوكالة التجارية بدون تمييز لم يعد له مبرر.
ومنه فإن عقد الرعاية ال يمكن أن تنطب

عليه قواعد الوكالة التجارية لما له من

خصوصية تتمثل في غاية عقد الرعاية وهو التسوي الرياضي للفري مقابل اإلعالن التجاري
للراعي الرسمي ،وهو أقرب إلى عقود المعاوضة من الوكالة التجارية.3

1

أنظر :هالل صدي  :الوكالة بالعمولة ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزيرة ،دبي8101 ،م ،ص.00

 2راجل المادة ( )0المعدلة من قانون تنظيم الوكاالت التجارية رقم ( )02لسنة  0920المعدل بالقانون رقم ( )8لسنة .)8101
 3أنظر :د .عمر فارس :الوكالة التجارية ،منشورات جامعة حلب ،حلب8117 ،م ،ص.028
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ثانيا ً :ويشترط لصحة الوكالة ( نية كان أم تجارية)
 .0أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
 .8أن يكااااون محاااال الوكالااااة معلومااااا وقااااابال للنيابااااة فيااااه (المااااادة  981معااااامالت مدنيااااة)
والوكالاااة علاااى مجباااول ليسااات الزماااة (المااا كرة اإليضااااحية لقاااانون المعاااامالت المدنياااة
المادة .)719

ثالثا ً :الطبيعة القانونية لعق الوكالة التجارية
صحيس أن الوكالة عامة مدنية أم تجارية هي من العقود الرضا ية إال أن قانون تنظيم
الوكاالت التجارية رقم ( )02لسنة  0920وتعديالته أحد متغيرات ال يمكن تجاهلبا حي نصت
المادة ( )2من قانون تنظيم الوكاالت التجارية على ما يلي" :ال يجوز مزاولة أعمال الوكالة
التجارية في الدولة إال لمن يكون أسمه مقيدا في سجل الوكالب التجاريين المعد لب ا الفرح
بالوزارة ،وال يعتد ب ي وكالة تجارية غير مقيدة بب ا السجل ،كما ال تسمل الدعوى بش نبا" يالحظ
على ه ا النص ما يلي:
 .0أن الشااطر األول ماان المااادة يااتكلم عاان وجااوب قيااد اساام (الوكياال) فااي سااجل الااوكالب
التجااااري ،وال يجاااوز مزاولاااة أعماااال الوكالاااة التجارياااة (فاااي الدولاااة) إال لمااان يكاااون
أساااامه مقياااادا فااااي مسااااجل الااااوكالب التجاااااريين وماااان جبااااة أخاااارى أن شااااطر المااااادة
الماااا كور يااااتكلم عاااان قيااااد الوكالااااة التجاريااااة بالسااااجل ،وأن الاااادعوى ال تساااامل بشاااا ن
الوكااااالت غيااار المساااجلة ،والحصااايلة كماااا يفبااام مااان ظااااهر الااانص ،هاااي لااازوم قياااد
الوكيل والوكالة في السجل ب لك.
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 .8أن األثاار المترتااب علااى عاادم قيااد الوكالااة بالسااجل هااو (بصااراحة الاانص) عاادم سااماع
الااادعوى بشااا نبا إال أن األثااار المترتاااب علاااى عااادم قياااد الوكيااال فاااي الوكالاااة لااام يباااين
ب ات الصراحة والوضوح.1

الفرع الثان  :عقو الرعاية والوكالة بالع ولة
الوكالة بالعمولة نوع من عقود الوساطة في إبرام الصفقات التجارية ،ولبا طبيعتبا
الخاصة المميزة بينبا وبين أنواع الوساطة األخرى( .الوكالة هي أن يعبد إلى غير أن يعمل له
عمال – وعمل الوكيل ومحله (محدثه).2
فقد عرفبا المشرع التجاري اإلماراتي بنص المادة ( )889من قانون التجارة االتحادي
ب نبا" .0 :الوكالة بالعمولة عقد يتعبد بمقتضا الوكيل ب ن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب
الموكل و لك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل  .8وإ ا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني
باسم الموكل تسري في ش نه األحكام العامة في الوكالة التجارية".3
وباالستناد إلى التعريفات الم كورة آنفا ،نستنت ب ن الوكالة بالعمولة تتمتل بعدة خصا ص أهمبا:
 -0أن الوكياااال بالعمولااااة يتمتاااال باالسااااتقاللية فااااي إباااارام التصاااارفات المكلااااف ببااااا ،وهااااو
لااايس تابعاااا للموكااال ،ولااا لك يساااتطيل  -مباااد يا  -إبااارام عااادة وكااااالت بالعمولاااة ،ومااال
أكثر مل تاجر أو شركة تجارية.
 -8تنحصااار مبماااة الوكيااال بالعمولاااة فاااي إبااارام التصااارفات القانونياااة ،ولااايس مجااارد القياااام
باألعمال المادية.

 1أنظر :هالل صدي  ،مرجل سب

كر  ،ص.02

 2أنظر :د .إبراهيم أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط( ،8 ،بن)( ،ب ،ت) ،ص.0111
 3قانون المعامالت التجارية االتحادي.
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 -2يبااارم الوكيااال بالعمولاااة التصااارف القاااانوني باسااامه ليظبااار أماااام مااان يتعاقاااد معاااه وك ناااه
يباارم التصاارف لحسااابه الخاااص ،ولكاان فااي الحقيقااة هااو يعماال لحساااب موكلااه ،ولاا لك
هو يلتزم بنقل جميل آثار التصرفات التي يجريبا للموكل.
 -1تعااااد الوكالااااة بالعمولااااة ماااان عقااااود المعاوضااااة ،فصااااحيس أن الوكياااال بالعمولااااة يلتاااازم
بااااإبرام التصاااارفات لحساااااب موكلااااه ،ولكاااان لااااك بمقاباااال أن يلتاااازم هاااا ا األخياااار باااا ن
يااالدي لاااه عمولاااة أو أجااارة ،إضاااافة إلاااى تعويضاااه عااان النفقاااات والمصاااروفات التاااي
يتكبدها من جراب لك.1
إ ا كان األصل في الوكالة العادية أنبا مجانية ما لم يتف على خالف لك ،2فإن القاعدة
معكوسة بالنسبة للوكالة التجارية ــــ سواب أكان عادية أم بالعمولة ــــ والتي تعتبر م جورة ما لم
يكن هناك اتفاق مخالف ،3وه ا تطبيقا لمبدأ "عدم المجانية في العقود التجارية" ،ويطل عادة على
األجر ال ي يتقاضا الوكيل بالعمولة من الموكل لقاب الصفقات التي يبرمبا لحساب ه ا األخير بــ
"العمولة" ،ول لك شكلت ه الكلمة جزبا من تسميتبا.4
وفي األصل ،يتم تحديد أجر الوكيل أو العمولة المستحقة له باتفاق األطراف ،فقد يتف
طرفا الوكالة بالعمولة على أن تكون العمولة المستحقة للوكيل مبلغا معينا عن كل صفقة ،ولكن في
الغالب يتم االتفاق على أن تكون العمولة نسبة م وية من قيمة الصفقة التي يجريبا الوكيل ،على أن
يتم حساب العمولة على أساس القيمة اإلجمالية للصفقة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.5

 1أنظر :د .عمر فارس ،مرجل سب

كر  ،ص.890

 2تنص المادة  0 371من القانون المدني السوري على أنه" :الوكالة تبرعيه ،ما لم يتف على غير لك صراحة ،أو يستخلص
ضمنا من حالة الوكيل" .نقال عن د .عمر فارس :المرجل الساب .013
 3جاب في المادة  0 011من قانون التجارة" :في التصرفات التجارية يستح الوكيل األجر في جميل األحوال ما لم يكن هناك نص
مخالف" .نقال :عن د .فارس :المرجل الساب  ،ص.013
 4انظر :هالل صدي  ،مرجل سب

كر  ،ص.80

 5المادة  031قانون التجارة .نقال عن د .عمر فارس :المرجل الساب  ،ص.013
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وبناب على ما تقدم ،إ ا كانت العمولة المستحقة عبارة عن نسبة م وية ،فإن حساببا يكون
على أساس القيمة اإلجمالية للصفقة ،أي قبل تنزيل النفقات ،أما إ ا تم االتفاق على حساب العمولة
على أساس القيمة الصافية للصفقة ،فب ا يتطلب خصم النفقات قبل حساب العمولة المستحقة .وإ ا
لم يكن ثمة اتفاق على العمولة المستحقة ،فيجري تحديدها من قبل القاضي باالستناد إلى تعرفة
المبنة ،أو بحسب العرف أو الظرف.1
مل العلم أنه إ ا تم تحديد العمولة المستحقة باالتفاق بين أطراف الوكالة فال يجوز للقاضي
تعديلبا تطبيقا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" ،وألن الوكالة التجارية تبرم عادة بين تجار وليس
من المتصور وقوعبم في الخط .2
وبتطبي قواعد الوكالة بالعمولة على عقود الرعاية نجد بان عقود الرعاية ال يمكن أن
تكون من قبيل الوكالة بالعمولة و لك ألن الراعي بعقود الرعاية يقوم باألعمال لصالحه الخاص
وليس لصالس غير  ،ويبرز أسمه التجاري دون اسم غير  ،ألن البدف من عقد الرعاية هو الدعاية
والتسوي .

الفرع الثالث :عق الرعاية والس سر
تعرف السمسرة على أنبا" :عقد يلتزم به شخص يدعى (السمسار) أن يرشد شخصا آخر
إلى فرصة لعقد اتفاق ،أو أن يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد ،و لك مقابل أجر .ومن ه ا
التعريف نستنت أن السمسار ليس وكيال عن أي من طرفي العقد في إبرامه ،وإنما هو مجرد

 1المادة  8 011قانون التجارة .نقال عن د .عمر فارس ،المرجل الساب  ،ص.017
2

أنظر :محمد ببجت قايد ،العقود التجارية ،دار النبضة العربية ،القاهرة0991 ،م ،ص.23
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وسيط في التعاقد ،فالعقد ال ي يتم على يديه يبرم من قبل أطرافه ب شخاصبم أو عن طري
وكال بم.1
بمعنى آخر ،إن دور السمسار ينحصر في البح

عن شخص يقبل التعاقد مل من فوضه

ب لك ،ومحاولة التقريب بين وجبات نظر طرفين يرغبان بالتعاقد مل بعضبما .2ومثال لك :أن
يكلف صاحب سمسارا بالبح

له عن مشتر للسلعة أو مست جر لبا .وفي الواقل ،يتمثل عمل

السمسار في توضيس أسس التعاقد للمتعاقدين المحتملين ،وبيان الشروط التي يتمسك ببا كل طرف
للقبول بإبرام العقد ،مل إبداب نصا حه وتقديم خبرته ببدف التوفي بين مصالس الطرفين ،وحتى
يصال إلى لحظة إبرام العقد.3
وبشكل عام ،يمارس السمسار نشاطه بشكل مستقل عن طرفي العقد ،وب ات الوقت هو ال
يتدخل في إبرام العقد ألن دور ينحصر في التوسط بين شخصين راغبين في التعاقد ،وتقريب
وجبات النظر بينبما من أجل حملبما على التعاقد وف

األسس والشروط التي تجتمل عليبا

وجبات نظرهما فحسب.4
ومن غير الوارد ان تتف السمسرة مل عقود الرعاية ،و لك ألن من يبرم عقد الرعاية
يعمل لصالحه الخاص (الشركة الراعية) وليس لحساب غير  ،فالسمسار هو بمثابة الوسيط
الم جور بين الطرفين ،أما الراعي ليس وسيط بل هو طرف أصلي ومباشر في عقد الرعاية.
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عقد السمسرة ش نه ش ن غير من العقود ،يستلزم النعقاد توفر الرضا لدى طرفي العقد
السمسار والشخص ال ي فوضه ،ويشترط فيه وجود محل مشروع لك أن عقد السمسرة يبطل إ ا
كان محله عمال أو تصرفا غير مشروع أو مخالفا للنظام العام ،كما يتطلب ه ا العقد لصحة انعقاد
توفر سبب مشروع إلبرامه ،ويفترح وجود سبب مشروع للسمسرة ما لم يتم إثبات عكس لك.
ومن ناحية أخرى ،يعد عقد السمسرة من العقود الرضا ية ،فال يشترط النعقاد الكتابة.1
وفاااي هااا النقطاااة يتفااا كااال مااان عقاااد الرعاياااة وعقاااد السمسااارة مااان حيااا مشاااروعية
المحااال وضااارورة تاااوافر الرضاااا ،ألن الرضاااا هاااو أهااام مكوناااات عقاااد الرعاياااة ،فبااادون رضاااا
الطااارفين (الراعاااي والناااادي) ال تاااتم عقاااود الرعاياااة ،كماااا أن عقاااد االرعاياااة يجاااب أن ينصاااب
على محل مشروع (التسوي الرياضي).
ال تعد السمسرة عمال تجاريا إال إ ا موريست من خالل مشروع ،وه ا يعني أنه بمجرد
توفر عناصر المشروع في السمسرة تصبس عمال تجاريا ،و لك بغح النظر عن طبيعة العقد ال ي
يتوسط فيه السمسار فيما لو كان تجاريا أو مدنيا ،ه ا ما أكدته محكمة النقح السورية في أحد
قراراتبا وال ي جاب فيه ،وال تعتبر السمسرة عمال تجاريا ما لم يكن السمسار قد أسس مشروعا
للسمسرة واحترفبا .2وبالمقابل ،تعد السمسرة عمال مدنيا في حال لم تمارس إال لمرة واحدة أو
لعدة مرات على سبيل االعتياد ال االحتراف ،و لك حتى ولو كان محلبا إبرام عقد تجاري،
وتقاضى الشخص ال ي مارس السمسرة أجرا أو عمولة عن جبود المب ولة.
ومننه نرى ب ن السمسرة ال تكون عمل تجاري إال في مشروع ه ا يتناقح تماما مل
موضوع عقود الرعاية إ ا ال يتطلب أن تتم عبر مشروع لكي تصبس عمال تجاريا ،فالرعاية هي
تجارية بموضوعبا ألنبا تبدف إلى التسوي الرياضي للفري .
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وبناب عليه ،تعد السمسرة مشروعا تجاريا حتى لو كان محلبا التوسط في إبرام عقود
مدنية كبيل العقارات 1أو ت جيرها ،أو إبرام عقود الزوا  ،أو استخدام خدم المنازل أو غير لك،
وتكون السمسرة مشروعا تجاريا -من باب أولى -إ ا كان محلبا التوسط في إبرام عقود تجارية،
كبيل أو شراب السلل والبضا ل ،أو تقديم الخدمات ات الطبيعة التجارية كخدمات النقل والت مين.
وفي جميل األحوال ،يجب على المحكمة التي يعرح عليبا نزاع بخصوص سمسرة التثبت من
توفر عناصر المشروع في عمل السمسار إلسباغ الصفة التجارية على عملية الوساطة قبل إجازة
اإلثبات بالبينة الشخصية ،وإال كان حكمبا عرضة للنقح.2
وبخصوص مدى تجارية عقد السمسرة بالنسبة للعميل او الشخص ال ي فوح السمسار
بالتوسط فإن األمر مختلف ،حي

يمكن أن تكون السمسرة بالنسبة للشخص الم كور إما عمال

تجاريا بالتبعية أو عمال مدنيا .فإ ا فوح أحد التجار سمسارا للبح
صفقات تتعل

له عن متعاقدين إلبرام

بنشاطه التجاري كانت السمسرة بالنسبة له عمال تجاريا بالتبعية ،أما إ ا كلف

الشخص ال ي فوح السمسار بالتوسط لحسابه بغرح إبرام عقد مدني ،كالبح

عن زوجة

مناسبة أو خادمة أمينة أو مشتر لسيارته الخاصة ،اعتبرت السمسرة عمال مدنيا بالنسبة للعميل
سواب أكان تاجرا أم ال.
وبتطبي القواعد السابقة عقود الرعاية نجدب ب ن عقد الرعاية ليس من عقود السمسرة
ألنه ال يعتمد على الوساطة بين طرفين بل هو يتم بين الطرفين كمباشرة ،وإن السمسرة من
الممكن أن تتم في مرحلة سابقة لعقد الرعاية.
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الفرع الرابع :عقو الرعاية وعقو التسويق الرياض
تعتبر عقود الرعاية من العقود الخاصة باإلعالنات التجارية ،وخاصة تلك التي تتعل
بالتسوي الرياضي ،وسنبين لك في ه ا المطلب على النحو التالي:1
 -1فهوم التسويق
التسوي هو أحد األنشطة الر يسة والمبمة ألية هي ة سواب أكانت رياضية أم غير رياضية
وان خطة التسوي الر يسة هي أولى الخطط التي يجب ان تبدأ ببا المنشآت التي في ظلبا يمكن
تخطيط باقي أنشطة البي ة ومن ثم تصبس الحاجة ضرورية إلى قيام ه ا النشاط على أسس وقواعد
علمية وفنية سليمة وعلى معرفة ب حوال اإلدارة السليمة .2كما عرف أنه ":مجموعة من الجبود
واألنشطة المستمرة والمتكاملة التي تسبل وتصاحب انتقال السلل والخدمات واألفكار من مصادر
انتاجبا إلى مشتريبا وبما يلدي إلى تحقي األهداف والمنافل االقتصادية واالجتماعية للمستبلك
والمنتس والمجتمل .3ك لك يعرف ب نه النشاط ال ي يقوم على تخطيط وتقديم المزي المتكامل ال ي
يشبل حاجات ورغبات المستبلكين ،محاوال الموابمة بين أهداف المشتري وأهداف البي ة وقدراتبا
في ظل الظروف البي ية المحيطة.4
إن نجاح مجال التسوي

الرياضي في البي ات الرياضية في إطار التغيرات السياسية

واالقتصادية التي يمر ببا العالم وعلى وجه التحديد ما يحد

في مجال االقتصاد من خصخصة

الشركات والملسسات والبنوك وغيرها ومجال العمل الرياضي مجال مبم وحيوي والدولة توليه
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رعاية تامة ومتميزة ولكن في إطار ما يتاح من إمكانيات وه هي نقطة البداية وهو أن ما هو
متاح من امكانيات ال يفي بالمتطلبات في إطار األهداف المطروحة والطموحة.1
إال أن اساليب ورعاية وتسوي األنشطة الرياضية قد تطورت كثيرا في وقتنا ه ا فبدأت
مثال باستثمار حقوق الدعاية واإلعالن والب

التلفزيوني واألحدا

الرياضية تجاريا على نطاق

واسل وه ا أحد المجاالت للتسوي الرياضي .وأصبس التسوي علما يستند إلى أسس وقواعد علمية
وأن التسوي الرياضي هو أحد األنشطة المصممة لمقابلة احتياجات ورغبات المستبلك الرياضي
من خالل عمليات المشاركة.2
وفي ه ا اإلطار ظبرت مفردات وموضوعات لبا عالقة بب ا الخصوص ومنبا ما هو
أساس للتسوي الرياضي لكي يتحق النجاح وقد تمثلت في قيام تجارة الرياضة على أساس وجود
سوق ر يسية ايضا .وأن نظرية التسوي الرياضي وبحو

السوق وأنظمة المعلومات والبدف

التسويقي من صناعة الرياضة واستراتيجيات التسعير وسياسات التوزيل وعمليات النبوح
بالصناعة الرياضية وك لك المناه المتقدمة في الرياضة وعالقات ووسا ل اإلعالم الرياضية
واستخدام التصاريس ورخص الصناعة الرياضية كلبا مثلت العمل التسويقي في المجال الرياضي،
كما يجب ان ال نغفل العنصر المبم واألساس في عمليات التسوي
فاستراتيجيات التخطيط للتسوي

الرياضي وهو المستبلك

الرياضي يجب ان تقوم على أساس جعل المستبلكين يعطون

أفكارهم الخاصة لتتيس للعاملين في ه ا المجال الوصول الى أفضل الحلول واالستفادة من ه ا
المجال.3
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 -2جاال التسويق الرياض
تتمثل مصادر التمويل في الرياضة 1بالترخيص باستخدام العالقات والشعارات على
المنتجات ووسا ل الخدمات ،واإلعالن على مالبس وأدوات الالعبين واإلعالن على المنشآت
الرياضية ،واستثمار المراف والخدمات في البي ات الرياضية ،وعا دات ت اكر الدخول للمباريات
والمناسبات الرياضية ،واإلعانات والتبرعات والببات ،وعا دات انتقال الالعبين ،واشتراكات
األعضاب ومساهمات األعضاب استثمار حقوق الدعاية واإلعالن ،وحقوق الب

اإل اعي

والتلفزيوني لألنشطة والمناسبات الرياضية ،واإلعالن في المطبوعات والنشرات والبرام
الخاصة باألنشطة الرياضية.
إن ما ورد اعال هو شكل أو اسلوب لتنمية الموارد ال اتية بعيدا عن الصناعة الرياضية،
فالصناعة تبح

عن منت يمكن تسويقه وعرضه على المستبلك والبي ة الرياضية يمكن ان تلج

إلى استخدام األساليب جميعبا وادنا بعح مجاالت صناعة الرياضة ومنبا على سبيل المثال:2
 -0تساااوي الالعباااين (صاااناعة البطااال) االحتاااراف أصااابس أساساااي لااادى األندياااة إ نااارى أن
توقيااال العقاااود (االحتاااراف) لقااااب مباااالغ أصااابحت خيالياااة فاااي بعاااح األحياااان وأصااابس
الالعبين المحترفين بورصة عالمية.3
 -8تسااااوي بااااارام اإلعاااااداد والتااااادريب الرياضاااااي فمااااان المتعاااااارف علياااااه أن التااااادريب
الرياضاااي يبناااى علاااى اساااس علمياااة وقواعاااد تربوياااة هادفاااة وأن مجاااال اعاااداد بااارام
اإلعااااداد والتاااادريب الرياضااااي مجاااااال هامااااا لتحقياااا أهاااادافبا ،والتسااااوي فااااي مجااااال
التغ ياااة الرياضاااية وهاااو اتجاااا متمياااز فاااي عاااالم التساااوي الرياضاااي وخصوصاااا فيماااا
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يتعلاااا بطعااااام وشااااراب الرياضااااي ،وتسااااوي تكنولوجيااااا المعاااادات الرياضااااية وهاااا ا
مجاااال يعتبااار مااان أخصاااب المجااااالت التاااي ينبغاااي ان تحاااوز علاااى كثيااار مااان البي اااات
الساااتخدام التكنولوجياااا للمعااادات الرياضاااية ،وتساااوي أمااااكن ممارساااة الرياضاااة وهاااو
من المتطلبات األساسية للممارسة الرياضية.1
ويلكاااد الااابعح علاااى أهمياااة نظااام المعلوماااات التساااويقية حيااا أوضاااس مااان أنباااا تتطلاااب
جباااااااز إداري مسااااااتقل يقااااااوم بتجمياااااال المعلومااااااات الداخليااااااة والخارجيااااااة للملسسااااااة لتلبيااااااة
االحتياجااااات المطلوبااااة ماااان الخاااادمات الرياضااااية ،ويضاااايف أن هاااا المعلومااااات تسااااتخدم فااااي
اتخا القرارات المتعلقة بالتسوي الرياضي في ه المجاالت.2
وبعاااااح الفقاااااه يباااااين مفااااااهيم التساااااوي الرياضاااااي وفقاااااا للمنااااات والمساااااتبلك لخااااادمات
التساااوي الرياضاااي ،حيااا يعتبااارون أن المنااات هاااو كااال شااايب ملماااوس مادياااا ويمكااان رليتاااه
فاااااي الملسساااااات الرياضاااااية ،3يمكااااان الحصاااااول علياااااه مااااان تباااااادل المنفعاااااة باااااين المساااااتثمر
والمستفيد )منافل وظيفية ،اجتماعية ،نفسية ،وبدنية).4
 -3تق ير قي ة صفقة الرعاية
إن تتبل العا د على االستثمار يعد من أهم العمليات في مجال الرعاية .وعلى الرغم من
تلك الحقيقة ،فالواقل ال يشير إلى لك مطلقا .لكن هناك احتمال أن يحد

في المستقبل تقديد كمي

أكبر لقيمة عمليات الرعاية .والكلمة االصطالحية التي تستخدمبا الشركات التجارية في ه ا الصدد
في أنحاب العالم هي مقاييس التسوي والتي تعني ببساطة أن تقوم الشركات بقياس مدى االستفادة
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التي تعود عليبا من المبالغ التي تنفقبا على التسوي  .وال يستثنى من لك مديرو أقسام التسوي في
الشركات ال ين يستثمرون أموالبا في صفقات الرعاية – حي

يتم تتبل العا د على االستثمار للت كد

من مدى فاعلية ه االستثمارات ومدى رجاحة قراراتبم.1
من المفترح أن تعمل الشركات الراعية والملسسات الرياضية معا في تناغم شديد من
أجل أن تساعد كل منبما األخرى في الوصول إلى أهدافبا .وال أدل على لك مما تفعله إدارات
بعح الفرق التي تتكاتف مل الرعاة األساسيين لبا من أجل الت كد من أنبم يحققون أهدافبم
التسويقية عن طري تقديم بعح مقاييس التسوي األساسية مثل معدل ت كر الشركة الراعية ومدى
تفضيل العالمة التجارية واستخدامبا بين قطاعات مشجعي الفري .2
وعلى النقيح تماما ،يعتمد المديرون التنفي يون في بعح الفرق على فكرة أن حقوق
الرعاية غالبا ما يتم شرالها بناب على ما يعرف باسم الشراب العاطفي (وال ي يكون من جانب
الشركات الراعية والمشجعين) وأنه من الصعب قياس ه ا النوع من العوا د العاطفية .فعلى سبيل
المثال يلدي ت ل

بعح الفرق وحصولبا على إحدى البطوالت الكبيرة إلى رغبة العديد من

الشركات الراعية في أن تستثمر أموالبا في رعايتبا ،وهنا نستطيل أن نفترح أن ه القرارات
الخاصة باالستثمار ال تقوم على أهداف تسويقية واضحة وأبحا دقيقة.3
 -4تقييم الجانب اإلعال

لصفقة الرعاية

يكون االهتمام األكبر بشكل عام في صفقات الرعاية الرياضية الكبرى موجبا إلى
حصول الرعاة على ح

عرح الالفتات والملصقات اإلعالنية الخاصة ببم في مالعب

الملسسات الرياضية التي ترعاها وزيادة تعرح مشجعيبا ألسماب ه
1

الشركات في التغطية
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اإلعالمية التي تتم لمبارياتبا .فالشركات تنج ب لفرصة الوصول إلى ف ة كبيرة ومحددة ومميزة
من العمالب ال ين ينتظمون في ال هاب إلى المالعب وحضور األحدا

الرياضية ومتابعة البرام

الرياضية .والغريب أن الغالبية العظمى من الشركات ال تقوم بعقد صفقات إعالمية مل الشبكات
التليفزيونية المشبورة أو شركات اإلعالن دون معرفة التكلفة لكل ألف ظبور لإلعالن ،لكنبا في
الوقت نفسه مستعدة لدفل مبالغ طا لة من أجل الحصول على حقوق رعاية الفرق الرياضية كي
تصل للف ة نفسبا من العمالب.1
يتمثل البدف من وراب تحديد القيمة اإلعالمية لصفقات الرعاية في تقدير إجمالي عدد
مرات احتكاك العمالب بالشركة الراعية من خالل وسا ل اإلعالم المختلفة المتضمنة في صفقة
الرعاية .والتكلفة القياسية أو متوسط التكلفة لكل مرة ظبور إعالمي معروفة بالنسبة لوسا ل
اإلعالم المختلفة و لك من أجل حساب القيمة اإلعالمية لصفقة الرعاية .ويرجل اختيار متوسط
التكلفة لكل مرة ظبور إعالمي إلى الباح  ،و لك بناب على وسا ل اإلعالم التي تقدمبا صفقة
الرعاية.2
على سبيل المثال ،ربما يمتلك أحد الرعاة الر يسيين ألحد الفرق المحترفة الكبيرة
الفرصة للظبور اإلعالمي من خالل إعالن ملون في صفحة كاملة في برنام الفري  .السلال
اآلن أي نوع من الصفقات اإلعالمية األخرى قد يحصل فيه ه ا الراعي على عرح مماثل
يستبدف من خالله عمالب مماثلين؟ في الواقل ،توجد فرص مشاببة قليلة.
دعنا نفترح – على سبيل المثال – أن متوسط تكلفة عرح اإلعالن نفسه في المرة
الواحدة في إحدى المجالت الرياضية  0,09دوالر .فإ ا قامت إدارة الفري في صفقة الرعاية
بتوزيل برنام الفري في  11مباراة من المباريات التي يلعببا الفري على أرضه (بما في لك
1
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المباريات التي يلعببا قبل بداية الموسم الرياضي) بمتوسط مشاهدة  10,000مشجل في كل
مباراة ،فإن قيمة ه ا العرح من الممكن أن تبلغ  40,500دوالر (أي× 45 × 0,09 ،
.1)10,000
من أجل فبم القيمة اإلعالمية إلحدى صفقات الرعاية ،سنقوم باستعراح صفقات الرعاية
القياسية الخاصة ب حد الرعاة الر يسيين ألحد الفرق التي تلعب في الدوري األمريكي للبيسبول
للمحترفين.
 -5اإلعالنا ال طبوعة ف ال جال واأل لة اإلعال ية للفرق
كما أوضحنا من قبل ،يمكن للرعاة ال ين يحظون بإعالنات صحفية ملونة في المجالت أو
األدلة اإلعالمية الخاصة بالفري أن يقيموها على األساس نفسه كما لو کانت المساحة اإلعالنية قد
تم شرالها في مجالت متشاببة موجبة إلى قطاعات العمالب نفسبا (على سبيل المثال ،المجالت
الرياضية المتخصصة وما شابه) .في مثل ه الحاالت ،يبلغ متوسط تكلفة مرة الظبور الواحدة
من سبعة إلى تسعة سنتات .وتتمثل المشكلة هنا في أن المصداقية التي قد ينالبا أحد الرعاة عن
طري وضل أحد اإلعالنات في إحدى المجالت الرياضية المعروفة ربما ال يكون مساويا في
الت ثير لإلعالنات التي يتم نشرها في المجلة الخاصة بالفري  .بدال من لك ،يمكن أن يقوم التقييم
اإلعالمي على أساس المجالت أو الصحف المحلية كما يلي:2
أ .المجاااالت المحلياااة الملوناااة :تعاااد البااادا ل اإلعالنياااة المطبوعاااة المحلياااة أفضااال أسااااس
يمكاااان االعتماااااد عليااااه عنااااد تقياااايم اإلعااااالن ماااان خااااالل األدلااااة اإلعالميااااة وجااااداول
المباريااات ومااا شااابه .ولألسااف الشااديد ،نااادرا مااا تكااون هناااك باادا ل محليااة ات نساابة

1
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تعاارح مماثلااة ماان قباال القطاااع المسااتبدف اتااه ماان العمااالب .فااي مثاال ه ا الحاااالت،
ماان الممكاان أن يااتم اعتبااار المجااالت المحليااة التااي يااتم توزيعبااا عاان طرياا الصااحف
أو غيرها من البدا ل ات التكلفة األقل.
ب .الصاااحف المحلياااة :ربماااا يعتقاااد آخااارون أن نسااابة تعااارح العماااالب للعالماااة التجارياااة ال
يختلاااف كثيااارا عااان نشااار أحاااد اإلعالناااات فاااي صااافحة الرياضاااة فاااي إحااادى الصاااحف
المحليااااة الر يسااااية .فيبلااااغ متوسااااط تكلفااااة اإلعااااالن الاااا ي يااااتم نشاااار فااااي مثاااال هاااا
الصااااحف فااااي مساااااحة رباااال صاااافحة باااااألبيح واألسااااود مااااا يقاااارب ماااان  1012دوالر
لكااال مااارة ظباااور .ولعلاااك ساااتبدأ فاااي مالحظاااة شااايب ماااا قرياااب مااان لاااك الااانمط و لاااك
فيماااا يتعلااا بالساااعر الجااااري لإلعاااالن عااان طريااا الصاااحف والمجاااالت حيااا يتكلاااف
اإلعالن العادي في الغالب ثالثة سنتات لكل مرة ظبور له.
 -6األشكا األخرى ن اإلعالنا ال طبوعة
غالبا ما تتيس الفرق الرياضية للرعاة الر يسين لبا إمكانية التروي لبم على جداول
المباريات الصغيرة للجيب والمغناطيسية ،ه ا باإلضافة إلى المطبوعات اإلعالنية األخرى التي
يتم وضل شعار أو اسم الشركة الراعية عليبا .ويمكنك مقارنة القيمة النسبية لتوزيل جداول
المباريات الصغيرة للجيب مل المالح

اإلعالنية المرفقة بالصحيفة المحلية .ويتراوح متوسط

التكلفة عن كل ألف ملح ما بين  9إلى  08دوالرا والتي من الممكن أن يتم تقريببا إلى سنت
واحد فقط لكل مرة ظبور.1

 1د .حسن أحمد الشافعي ،ص.91
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الفرع الخا س :عقو الرعاية وعق الع
عقد العمل من العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية االتحادي ،نظمت أحكامه
المواد  297-988منه ،وقد ورد تعريفه بالمادة  297ب نه .0" :عقد يلتزم أحد طرفيه ب ن يقوم
بعمل لمصلحة آخر تحت إشرافه أو إدارته لقاب أجر يتعبد بيه الطرف اآلخر .8 .1أما إ ا لم يكن
العامل محظورا عليه العمل لدى صاحب عمل آخر أو لم يكن مقيدا في عمله بوقت محدد لصالس
صاحب العمل فال ينطب عليه عقد العمل ،ويستح اجر حسب االتفاق".
وعرفت المادة األولى من قانون العمل االتحادي (رقم  2لسنة 0921م) ،ب ن عقد العمل
هو ":كل اتفاق محدد المدة أو غير محددة المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعبد فيه األخير
ب ن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعبد به صاحب العمل".2
ويالحظ في التعريف المتقدم أنه أبرز عنصري التبعية واألجر في عقد العمل ،ويراد
بالتبعية ما كر النص بالقول "يعمل لمصلحة آخر تحت إشرافه أو إدارته" ،وه ا العمل "لقاب
أجر" ،وهو العنصر الثاني ،وبقي بعد لك إبراز عنصر المدة في عقد العمل ،و لك وإن وقعت
اإلشارة إليه في نص الفقرة الثانية بالقول " أو لم يكن مقيدا في عمله بوقت محدد لصالس صاحب
العمل " ،إال أن ه

اإلشارة غير كافية في الترتيب األحكام المتعلقة بب ا العنصر ولوقوعبا

مجملة ،ول لك حرص المشرع على بيانبا في المادة  292بالنص على .0":يجوز أن يكون عقد
العمل لمدة محددة أو غير محددة ولعمل معين .8 .فإن كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب
العمل أو ألكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاب خمس سنوات أن ينبي العقد دون
تعويح على أن ين ر صاحب العمل إلى ستة أشبر".

 1أنظر :د .عدنان سرحان :أحكام قانون تنظيم عالقات العلم االتحادي رقم ( )2لسنة 0921م ،مكتبة الجامعة ،الشارقة8108 ،م،
ص.02
 2قانون العمل اإلماراتي رقم ( 2لسنة .)0921
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ولم يرد في المادة تصريس بتعيين مدة العقد غير محدد المدة ،والحاالت التي يعد فيبا
ك لك ،إال أنه يفبم من الفترة الثانية أن العقد غير محدد المدة هو ال ي زادت فيه مدة العقد المتف
عد عقدا غير محدد
عليبا على خمس سنوات ،ومتى كان العقد مدة حياة العامل أو صاحب العمل ُ
المدة ،وسنجد قريبا أن نب قانون تنظيم عالقات العمل خالف ه ا النب  ،وهو قانون خاص،
فوجب الرجوع إليه بب ا الش ن وتقديم العمل به على قانون المعامالت المدنية.1
بالنظر إلى طبيعة عقد العمل مل مراعاة العناصر المتقدم بيانبا فإنه عقد يختص بالخصا ص
اآلتية:2
 -1عق الع

عق رضائ

أن المشرع اإلماراتي لم يشترط الشكلية في عقد العمل ،وفي لك مصلحة للعامل إ في
فرح الشكلية حر وتضيي على االرادة في التعاقد بما قد ال يناسب مل واقل العمل وحفظ حقوق
العامل تجا صاحب العمل .وقد ت كد نفي الشكلية عن عقد العمل بموجب منطوق المادة  29 0من
قانون تنظيم عالقات العمل االتحادي ،ونصبا" :يعتبر عقد العمل غير محدد المدة من بدب تكوينه
في أي من الحاالت اآلتية -0 :إ ا كان غير مكتوب" .وه ا نص صريس في االعتداد بالعقد ولو
كان غير مكتوب.3
وبتطبي قواعد الرضا ية على عقد الرعاية نجد ب ن عقد الرعاية من العقود الرضا ية
أيضا ،أي أنه يعتمد على االتفاق المتبادل بين الطرفين (النادي الرياضي والجبة الراعية) وب لك
يمكننا القول ب ن عقد الرعاية هو من العقود الرضا ية حكمه ب لك حكم عقد العمل.

 1أنظر :د .عدنان سرحان ،مرجل سب
2

كر  ،ص.09

أنظر :د .خالد محمد كدفور المبيري :الوسيط في شرح قانون العمل ،معبد القانون الدولي8117 ،م ،ص.02
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 -2عق الع

لزم للجانبين

عق

ويصدق وصف العقد الملزم للجانبيين على عقد العمل من حي

أنه يرتب التزامات على

العامل ،من أبرزها اداب العمل المتف عليه مقابل األجر ،تقابلبا التزامات على صاحب العمل
ترتبط ببا ،1من أبرزها أداب األجر في مقابل العمل ويحسب ما سنبينه الحقا في بح

التزامات

العامل والتزامات صاحب العمل.2
وبتطبي

قواعد إلزامية العقد للطرفين نرى ب ن عقد الرعاية أيضا يعتبر من العقود

الملزمة لجانبين ،وهو ب لك ي خ ات الحكم ال ي ي خ به قانون العمل من حي الزاميته للطرفين.
 -3عق الع

عق

عاوضة

فلزم من مراعاة وصف المعاوضة في عقد العمل وجوب أن يصدق على ما يدفعه
صاحب العمل في مقابل عمل العامل وصف األجر ،فإن لم يصلس له ه ا الوصف ب ن كان تافبا
لزم أجر المثل ،وه ا حكم الزم لوصف المعاوضة في العقد .وانتقى بقيد المعاوضة وصف التبرع
عن عقد العمل ،لك أن مقتضى التبرع أنه تمليك بال مقابل ،و لك يعارح مقتضى عقد العمل من
حي أن عمل العامل مقابل أجر.3
كما أن عقد الرعاية يعتبر من عقود المعاوضة ألنه يقوم على مبدأ التسوي الرياضي
ببدف تحقي الربس ،حي تقدم الجبة الراعية التسوي للنادي الرياضي مقابل قيام النادي الرياضي
بعرح إعالنات الجبة الراعية في النوادي.

 1أنظر :د .سليمان الناصري ،الوجيز في قانون العمل والضمان االجتماعي ،المكتب الجامعي الحدي  ،االسكندرية8101 ،م،
ص.31
 2المرجل الساب  ،ص.11
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 -4أنه عق ير على ع
ويراد بب ا العمل ما يلديه العامل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل مقابل أجر ،و لك
لتمييز من غير من العقود التي يكون محلبا القيام بعمل ،أو بحسب تعريف المادة  0من قانون
تنظيم العمل االتحادي ب ن العمل" :هو كل ما يب ل من جبد إنساني-فكري أو فني أو جسماني-لقاب
أجر سواب كان لك بشكل دا م أو ملقت".1
أما عقد الرعاية فبو ال يرد على عمل ،بل يرد على تقديم خدمة التسوي  ،وب لك يكون
عقد الرعاية قد خر عن نطاق عقد العمل حي أنه ال يرد على عمل ،أن الفري الرياضي ال يقدم
فعالياته كعمل للجبة الراعية.
-5عق الع

ن عقو ال

"العقو الز نية"

يدخل العقد في نطاق عقود المدة متى كان الزمن عنصرا جوهريا فيه ،فكان عقد العمل
من عقود المدة ب كثر من اعتبار ،منبا باعتبار تقييمه إلى عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة،
فكان الزمن عنصرا جوهريا في ه ا التقسيم ،ومنبا ان أداب العامل لعمله مرتبط عادة بمدة زمنية
وهي وقت العمل ،وأن األجر مرتبط تحديد بمدة زمنية ك جر يومي أو مرتب شبري .2ومن أبرز
مظاهر عقود المدة أن الفسخ فيبا يقل من تاريخه ال يلثر رجعي إلى تاريخ سببه العقد.
وأيضا فإن عقد الرعاية هو من العقود محددة المدة ،أي أن عقد الرعاية يتم تحديد مدته
بين الطرفين الجبة الراعية والنادي الرياضي ،وب لك يكون عقد الرعاية محدد المدة.

 1أنظر :د .حسام األهواني ورمزي فريد مبروك :الوسيط في قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مطبوعات جامعة
اإلمارات العربية المتحدة ،ط8111 ،0م ،ص.092
 2انظر ،محمد عبد هللا نصار والعوضي عثمان ،قانون العمل ،منشورات الجامعة العالمية ،القاهرة ،ط8110 ،0م ،ص.78

35

ال بحث الثان  :ال وا ة بين عقو الرعاية وعقو االحترا
ال نافسة

الرياض وقوانين

ت هي وتقسيم:
نظرا لعدم وجود قانوني اتحادي أو محلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ينظم عقود
الرعاية ،سنبح

في ه ا المبح

مدى الموابمة بين عقود الرعاية وعقود االحتراف الرياضي

وقوانين المنافسة واالحتكار من خالل تقسيم ه ا المبح إلى مطلبين على النحو التالي:
-

المطلب األول :قوانين المنافسة ومنل االحتكار وعقود الرعاية.

-

المطلب الثاني :عقود الرعاية وعقود االحتراف الرياضي.

ال طلب األو  :قوانين ال نافسة واالحتكار وعقو عقو الرعاية
نظرا لعدم وجود قواعد قانونية تنظم عقد الرعاية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
سيتم البح

في مدى موا مة قواعد قانون تنظيم المنافسة االتحادي اإلماراتي قانون رقم ( )1لسنة

8108م ،مل عقود الرعاية ونظرا" للحاجة الملحة التي تتوجب وجود قانون ينظم عمليات
المنافسة التجارية المشروعة ويحد من عمليات االستحوا ال ي يلدي إلى االحتكار وتقييد حرية
المنافسة كان البد للمشرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة أن يضل قانونا" واضحا" وصريحا"
ال لبس فيه ينظم عمليات المنافسة التجارية ويمنل االحتكار ويحدد السلطات المختصة بنظر
المخالفات الواقعة من قبل األشخاص أو الشركات ويحدد العقوبات الرادعة التي تطب

على

المخالفين لقانون تنظيم المنافسة فجاب نتيجة ل لك قانون تنظيم المنافسة االتحادي االماراتي رقم 1
لسنة .18108

 1أنظر :فبد اسح آل علي :قانون المنافسة واالحتكار في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بح
2015م ،ص.08

مقدم ألكاديمية شرطة دبي،
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سنقوم بتقسيم ه ا المطلب إلى فرعين نتكلم في أولبما عن مدى موابمة مفاهيم المنافسة
ومنل االحتكار مل مفبوم عقد الرعاية ،أما في الفرع الثاني سنتحد

عن أهداف قانون تنظيم

المنافسة ومنل االحتكار اإلماراتي ومدى موابمة أهداف ه ا القانون مل أهداف عقود الرعاية.

الفرع األو :

ى وا ة فادهيم ال نافسة و نع االحتكار ع فهوم عق الرعاية

فقام القانون سالف ال كر بتبيان المقصود بكل مصطلس من المصطلحات التي يقصدها ه ا
القانون و لك لكيال يقل التاجر او من يمارس النشاط التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
في حيرة من أمر أو يقوم بفبم المقصود من ه المصطلحات بشكل خاطئ.

أوالً :تعري
حي

ال نافسة
عرف المنافسة :ب نبا "مزاولة األنشطة االقتصادية وفقا آلليات السوق دون ت ثير أو

تقييد لتلك اآلليات يلح آثارا ضارة بالتجارة والتنمية".
ومن ه ا التعريف للمنافسة قصد المشرع بانبا الح بالقيام بمزاولة أي نشاط تجاري
اقتصادي و لك عن طري اآلليات المحددة للسوق دون أي ت ثير يلح الضرر بالعملية التجارية
وبالتنمية اقتصادية ،ومن الممكن أن تستخدم المنافسة في عقود الرعاية حي

يقوم الراعي بمزاولة

عملية التسوي لألندية والمنتخبات وفقا آلليات السوق.

ثانياً :تعري

ال نشأ

وعرف المنش ة :ب نبا "أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي ،أو أي
شخص مرتبط به ،أو أي تجمل لبلالب األشخاص بغح النظر عن شكله القانوني".
ومن ه ا التعريف يكون المشرع قد وضس مفبوم المنش ة ب نبا كل من يقوم بنشاط
اقتصادي سواب كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو أي تجمل لألشخاص الطبيعية
واالعتبارية وب ي شكل قانوني تشكلت عليه ،ومن الممكن أن نطل مصطلس المنش ة على الجبة

37

الراعية في عقد الرعاة ألنبا تقوم بنشاط اقتصادي يتمثل في تسوي المنتجات عن طري رعاية
المباريات واألندية الرياضية.

ثالثاً :تعري

السوق ال عنية
وعرف السوق المعنية :ب نبا" السلعة أو الخدمة أو مجموع السلل أو الخدمات التي

تكون على أساس سعرها وخصا صبا وأوجه استعمالبا قابلة لالستعاضة عنبا بغيرها أو االختيار
بين بدا لبا لتلبية حاجة معينة للمستبلك في منطقة جغرافية معينة".
ومن ه ا التعريف يتضس لنا ب ن السوق هي كل ما يستطيل الشخص أن يستبدله بغير من
أجل تلبية حاجات المستبلكين مبما كان نوعبا وهي ما يمكن ان يكون محال لعقد الرعاية باعتبار
الرعاية إحدى الخدمات التي تقدمبا الشركات الراعية لألندية والمنتخبات.

رابعاً :تعري

االتفاقيا

وعرف االتفاقات :ب نبا "االتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين
منش تين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواب
كانت كتابية أو شفبية ،صريحة أو ضمنية ،علنية أو سرية".
وبب ا التعريف يكون المشرع قد حدد نوع االتفاقات المقصودة في مجال تطبي قواعد ه ا
القانون وهي (العقود او التحالفات أو تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمل
الشركات ب ي طريقة تمت سواب كتابية او شفبية او ضمنية) ،ويرى الباح

أن التعريف الساب

من الممكن انطباقه على عقود الرعاية باعتبارها عقد واتفاق بين األندية والمنتخبات الرياضية
والجبة الراعية للمباريات بحي
باإلعالن التجاري والتسوي .

تقدم الجبة الراعية خدمات لألندية والمنتخبات مقابل قيامبا
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خا ساً :تعري

الوضع ال هي ن

وعرف الوضل المبيمن :ب نه "الوضل ال ي يمكن أية منش ة بنفسبا أو باالشتراك مل
بعح المنشآت األخرى من التحكم أو الت ثير على السوق المعنية".
وبب ا التعريف يبين لنا المشرع أن الوضل المبيمن ال ي يمنل استغالله من قبل المنشآت
هو ال ي يمكن الشركات والمنشآت من أن تتحكم بالسوق أو تلثر فيه ب ي شكل من األشكال
ت ثيرا" يخل بالمنافسة الحرة ويلدي الحتكار ه ا الوضل ،ويرى الباح

أيضا أن ه ا التعريف

ينطب على عقود الرعاية التي تتف فيبا بعح الجبات الراعية على تبني المنتخبات أو المباريات
مقابل قيامبا ب عمال التسوي لنفسبا أو لجبات أخرى.
وعرف التركز االقتصادي :ب نه "كل تصرف ينش عنه نقل كلي أو جز ي (اندما أو
استحوا ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسبم أو حصص أو التزامات منش ة إلى
منش ة أخرى من ش نه أن يمكن منش ة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة على منش ة أو مجموعة منشآت أخرى".
اعتبر المشرع أن التركز االقتصادي المقصود في ه ا القانون هو االندما أو االستحوا
التي يتم بين المنشآت حي

تقوم إحدى المنشآت بنقل ملكية منشآت أخرى أو االستحوا على أسبم

شركة أخرى أو على حقوقبا بقصد السيطرة عليبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز
مركزها االقتصادي وتحكمبا بالشركات التي استحو ت عليبا أو تم دمجبا معبا فتصبس الشركة
المستحو ة هي المبيمنة وصاحبة القرار بمصير الشركات المدمجة معا أو المستحو عليبا ،
ويرى الباح

أن ه ا الوصف من الممكن تطبيقه على عقود الرعاية حي

الراعية باالندما مل جبات أخرى بغرح التروي لمنتجاتبا .

تقوم بعح الجبات
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ومن مجمل ما سب يرى الباح

أن قواعد قانون المنافسة واالحتكار االتحادي فيما يتعل

بالمفاهيم تتالبم تماما مل عقود الرعاية و لك ألن عقود الرعاية تعتبر من العقود التجارية التي
تبدف إلى التسوي لألندية وبعح الشركات ات المنتجات المرموقة والمشبورة عالميا والتي تجد
في المباريات السوق الكبير لعرح منتجاتبا.

الفرع الثان  :أده ا قانون تنظيم ال نافسة و نع االحتكار اإل ارات
األده ا ع عقو الرعاية

و ى وا ة تلك

لقد أوضحت المادة الثانية من الفصل الثاني من قانون تنظيم المنافسة ومنل االحتكار
االتحادي اإلماراتي البدف من إصدار ه ا القانون وهو من أجل حماية المنافسة وتعزيزها ومن
أجل مكافحة والقضاب على الممارسات االحتكارية من خالل عدة وسا ل أهمبا خل البي ة المحفزة
للمنشآت من أجل تحقي المنافسة الحرة وتحقي مصلحة المستبلك وتحقي التنمية المستدامة في
الدولة .وأيضا" تحقي مبدأ الحرية االقتصادية من خالل العمل على حظر كل االتفاقيات المقيدة
وحظر كافة األعمال التي تلدي إلى استغالل وضل مبيمن عن طري عمليات مراقبة التركز
االقتصادي للحد من اإلخالل بمبدأ المنافسة الحرة.
فالبدف الر يسي من إصدار المشرع أماراتي لقانون تنظيم المنافسة ومنل االحتكار سالف
ال كر هو حماية المنافسة الحرة وتشجيعبا والقضاب على كافة الممارسات االحتكارية التي تخل
بالمنافسة الحرة ومن أجل تشجيل وتحفيز التجارة وج ب االستثمارات عندما تشعر المنشآت
التجارية انبا تتمتل بحماية القانون من عمليات االحتكار وك لك يبدف القانون سالف ال كر إلى
تحقي التنمية لدا مة في الدولة عن طري مراقبة عمليات التركز االقتصادي ويقاع العقوبة على
من يقوم باإلخالل بمبدأ المنافسة الحرة.
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كما حدد القانون سالف ال كر الممارسات التي تعتبر مخلة بمبدأ المنافسة الحرة والتي من
الممكن أن تلدي إلى االحتكار وهي ما نصت عليبا المادة الخامسة من الفصل الرابل من قانون
تنظيم المنافسة االتحادي األمارات ويمكن إجمالبا فيما يلي:
 .0االتفاقااات المقياادة :وهااي التااي ماان الممكاان أن تنشاا بااين المنشااآت ويكااون هااادفبا
اإلخااااالل بالمنافسااااة وعلااااى األخااااص تلااااك االتفاقيااااات التااااي تسااااتبدف األمااااور
التالياااة :أ -تحدياااد أساااعار البيااال والشاااراب للسااالل والخااادمات ساااواب بشاااكل مباشااار
أو غياااار مباشاااار عاااان طرياااا افتعالبااااا للزيااااادة او الخفااااح أو التثبياااات للتاااا ثير
سلبا" على المنافسة.
 .8تحديد شروط البيل والشراب أو تحديد شروط أداب الخدمة.
 .2عملياااااات التواطااااال فاااااي العاااااروح والعطاااااابات أو التواطااااال فاااااي المزايااااادات أو
المناقصات وكافة عروح التوريد.
 .1تجميااااد عمليااااات اإلنتااااا أو التطااااوير أو التوزياااال أو التسااااوي وجمياااال أوجااااه
االستثمار األخرى ،أو الحد منبا.
 .1التواطااال علاااى رفاااح الشاااراب مااان منشااا ة أو منشاااآت معيناااة أو البيااال أو التورياااد
لمنش ة أو لمنشآت معينة وعلى منل أو عرقلة ممارستبا لنشاطبا.
 .3الحاااد مااان حرياااة تااادف السااالل والخااادمات إلاااى الساااوق المعنياااة أو إخراجباااا مناااه
ومااان لاااك إخفا باااا أو تخزينباااا دون وجاااه حااا أو االمتنااااع عااان التعامااال فيباااا،
أو افتعال وفرة مفاج ة فيبا تلدي إلى تداولبا بسعر غير حقيقي.
وب لك يكون المشرع قد بين كافة الممارسات التي تعتبر اعتداب على مبدا حرية المنافسة
وال ي يكرس عمليات االحتكار فكل من يقوم ب ي ممارسة من تلك الممارسات سالفة ال كر يكون
مرتكبا بجريمة خرق قواعد قانون تنظيم المنافسة ومنل االحتكار ويرتب عليه القانون العقوبات
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التي كرها في القانون سالف ال كر ،ويرى الباح

أن تلك القواعد الخاصة بالمنافسة ومنل

االحتكار من الممكن تطبيقبا على عقود الرعاية ألنبا تقترب كثيرا منبا وتتواف معبا ،وخاصة
عندما يكون للتسوي التجاري دور كبير في تنظيم المنافسة المشروعة وأنه من الممكن تطبي
قواعد المنافسة ومنل االحتكار على عقود الرعاية ببدف تنظيمبا.
 -2إسا

استغال وضع هي ن

من خالل نص المادة السادسة من قانون تنظيم المنافسة االتحادي اإلماراتي نجد أنه:
أ .يحظاااار علااااى أيااااة منشاااا ة ات وضاااال مباااايمن فااااي السااااوق المعنيااااة أو فااااي جاااازب
أساسااااي وماااالثر منااااه ،أن تقااااوم ب يااااة تصاااارفات أو أعمااااال تفضااااي إلااااى إسااااابة
اساااتغالل هااا ا الوضااال لإلخاااالل بالمنافساااة أو الحاااد منباااا أو منعباااا ،وعلاااى األخاااص
ما يكون موضوعبا أو البدف منبا ما ي تي:
ب .فااارح أساااعار أو شاااروط إعاااادة بيااال السااالل أو الخااادمات بصاااورة مباشااارة أو غيااار
مباشرة.
ت .بيااال سااالعة أو أداب خدماااة بسااااعر يقااال عااان تكلفتباااا الفعليااااة ببااادف عرقلاااة دخااااول
المنشاااآت المنافساااة الساااوق المعنياااة أو إقصاااا با مناااه ،أو تعريضااابا لخساااا ر بشاااكل
يصعب معه االستمرار في أنشطتبا.
 .التفرقاااة دون مبااارر باااين عماااالب العقاااود المتماثلاااة فاااي أساااعار السااالل والخااادمات أو
شروط عقود البيل أو الشراب الخاصة ببا.
 .إرغام عميل على عدم التعامل مل منش ة منافسة.
ح .الرفح الجز ي أو الكلي للتعامل وف الشروط التجارية المعتادة.
خ .االمتناااااع غياااار المباااارر عاااان التعاماااال فااااي الساااالل والخاااادمات بااااالبيل أو الشااااراب أو
الحد من ه ا التعامل أو عرقلته بما يلدي إلى فرح سعر غير حقيقي له.
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د.

تعلياااا إباااارام عقااااد أو اتفاااااق بياااال أو شااااراب لساااالل أو خاااادمات علااااى شاااارط قبااااول
التزامااااات للتعاماااال بشاااا ن ساااالل أو خاااادمات أخاااارى تكااااون بطبيعتبااااا أو بموجااااب
االستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل األصلي أو االتفاق.

 .نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مل العلم ب لك.
ر .إنقااااص أو زياااادة الكمياااات المتاحاااة مااان المنااات بماااا يااالدي إلاااى افتعاااال عجاااز أو
وفرة غير حقيقية في السلعة.
ز .يتحقااا الوضااال المبااايمن المشاااار إلياااه فاااي البناااد ( )0مااان هااا الماااادة عناااد تجااااوز
حصاااة أياااة منشااا ة النسااابة التاااي يقررهاااا مجلاااس الاااوزراب مااان إجماااالي المعاااامالت
فااااي السااااوق المعنيااااة .ولمجلااااس الااااوزراب –بناااااب علااااى اقتااااراح الااااوزير -زيااااادة أو
إنقاص ه النسبة وف متطلبات الوضل االقتصادي.
أن نص المادة السابقة ال كر بين لنا الحاالت التي وضعبا المشرع والتي تعتبر استغالال"
للوضل المبيمن ال ي منحبا القانون ح ممارسته ولكن عندما تقوم المنش ة باستغالل ه ا الوضل
المبيمن بصورة من الصور سالفة ال كر تكون المنش ة قد اخترقت قواعد القانون واستغلت الوضل
المبيمن من اجل اإلخالل بمبدأ المنافسة الحرة ومن أجل الوصول لمرحلة االحتكار الفعلي ال ي
يقضي على المنافسة الحرة ال ي يستوجب تدخل القانون في ه الحالة وإيقاع العقوبة المناسبة
إلعادة المنافسة إلى ما كانت عليه قبل حدو ه المخالفة ،ويرى الباح انه من الممكن االعتماد
على تلك القواعد السابقة عند تنظيم قانون لعقود الرعاية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تعتبر
عقود الرعاية أقرب إلى التسوي التجاري ال ي تنطب عليه قواعد قانون المنافسة ومنل االحتكار.
كما أن قانون تنظيم المنافسة االتحادي اإلماراتي قد بين بشكل واضس العقوبات التي
تترتب على من يخالف قواعد ه ا القانون ومن يلدي بعملة إلى اإلخالل بالمنافسة الحرة ويمارس
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أعماال" احتكارية و لك بنص المواد ( )88-80- 81- 09 – 02 -07 – 03من الفصل الثامن
من ه ا القانون والتي نصت على ما يلي:
 .0المااااادة ( )03تاااانص علااااى " يعاقااااب كاااال ماااان يخااااالف أحكااااام المااااادتين ( )1و()3
ماااان هاااا ا القااااانون بغرامااااة ال تقاااال عاااان ( )111.111خمسااااما ة ألااااف درهاااام وال
تزيد على ( )1.111.111خمسة ماليين درهم".
 .8والماااادة ( )07تااانص علاااى " يعاقاااب كااال مااان يخاااالف أحكاااام الماااادة ( )9مااان هااا ا
القاااااانون ،بغراماااااة ال تقااااال عااااان ( )%8وال تزياااااد علاااااى ( )%1مااااان اإلجماااااالي
الساااانوي لمبيعااااات الساااالل أو إياااارادات الخاااادمات موضااااوع المخالفااااة الاااا ي حققتااااه
المنشاا ة المخالفااة داخاال الدولااة خااالل آخااار ساانة ماليااة منقضااية ،أو بغرامااة ال تقااال
عااااااان ( )111.111خمساااااااما ة ألاااااااف درهااااااام وال تزياااااااد علاااااااى ()1.111.111
خماااس مالياااين درهااام إ ا تعااا ر تحدياااد إجماااالي المبيعاااات أو اإليااارادات موضاااوع
المخالفة".
 .2والماااادة ( )02تااانص علاااى " يعاقاااب كااال مااان يخاااالف أحكاااام البناااد ( )8مااان الماااادة
( )01مااان هااا ا القاااانون بغراماااة ال تقااال عااان ( )11.111خمساااين ألاااف درهااام وال
تزيد على ( )111.111خمسما ة ألف درهم".
 .1والماااادة ( )09تااانص علاااى " يعاقاااب كااال مااان يخاااالف أحكاااام الماااادة ( )01مااان هااا ا
القااااانون بغرامااااة ال تقاااال عاااان ( )11.111خمسااااين ألااااف درهاااام وال تزيااااد علااااى
( )811.111مااااا تي ألااااف درهاااام" .والمااااادة ( )81تاااانص علااااى " يعاقااااب بغرامااااة
ال تقاااال عاااان ( )01.111عشاااارة آالف درهاااام وال تزيااااد علااااى ( )011.111ما ااااة
ألااااف درهاااام كاااال ماااان يخااااالف أي حكاااام آخاااار ماااان أحكااااام هاااا ا القااااانون وال حتااااه
التنفي ية".
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 .1والمااااادة ( )80تاااانص علااااى " تضاااااعف العقوبااااات المقااااررة للجاااارا م المنصااااوص
عليبا في ه ا القانون في حالة العود".
 .3المااااادة ( )88تاااانص علااااى " للمحكمااااة عنااااد الحكاااام باإلدانااااة أن تقضااااي بااااإغالق
المنشااا ة لمااادة ال تقااال عااان ثالثاااة أشااابر وال تزياااد علاااى ساااتة أشااابر ،كماااا لباااا أن
تقضااااي بنشاااار منطااااوق حكمبااااا ماااارة واحاااادة أو أكثاااار فااااي صااااحيفتين يااااوميتين
محليتين على األقل على نفقة المخالف".
وب لك أجد ب ن المشرع اإلماراتي قد وضس بشكل ال يجعل مجاال" للشك أو اللبس جميل
المخالفات التي تشكل جريمة اإلخالل بمبدأ المنافسة الحرة والتي من الممكن أن توصل لجريمة
االحتكار ب اتبا وهي (التركز االقتصادي االتفاقات المقيدة و إسابة استغالل وضل مبيمن ) وقد
رتب المشرع على مرتكبي ه المخالفات عقوبات وغرامات تتراوح ما بين خمسم ة ألف درهم
كحد أدنى وخمسة ماليين درهم كحد أعلى وإغالق المنش ة مدة ال تزيد عن ستة أشبر وال تقل عن
ثالثة أشبر و لك لحماية ح المنافسة من كل أنواع االحتكار والممارسات االحتكارية المباشرة
وغير المباشرة .
ومما سب

كر يرى الباح

أن تلك القواعد الواردة في قانون المنافسة ومنل االحتكار

في دولة اإلمارات العربية المتحدة يمكن ان تطب على عقود الرعاية في حال تم تنظيمبا بقانون
اتحادي ،ألن المواد السابقة تنطب

على األعمال التجارية بما فيبا التسوي  ،وعقود الرعاية

بطبيعتبا هي أقرب ما تكون إلى التسوي والتروي للسلل والمنتجات ،وبالتالي فإن قواعد قانون
المنافسة ومنل االحتكار تتواف مل عقد الرعاية.
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ال طلب الثان  :عقو االحترا

الرياض وعقو الرعاية

قلنما ورد في القوانين واللوا س الرياضية التي أطلقتبا التشريعات والتنظيمات الوطنية
والدولية تعريف لعقد االحتراف الرياضي ،ومن لك ما جابت به ال حة أوضاع وانتقاالت
الالعبين المحترفين الصادرة عن اتحاد كرة القدم في دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما عرفت
عقد االحتراف الرياضي ب نه" :عقد محدد المدة يشمل الحقوق والواجبات بين النادي والالعب
واسم وكيل الالعب إن وجد موقل على جميل صفحاته من الطرفين وممبور بختم النادي".1
ون خ على ه ا التعريف أنه لم يوضس محل العقد والتزامات الطرفين ،وتطرق إلى
األمور الشكلية أكثر من تعرضه للموضوع ،وخاصة عندما اشترط كر اسم وكيل الالعب في
العقد ،فب ا ليس له أية أهمية ما دام الالعب قد واف على شروط العقد ووقل عليه ،وإ ا كان
الوكيل المقصود في التعريف الساب هو الوكيل القانوني لالعب القاصر ،فالشرط هنا ليس له أي
داع أيضا ،إ أن المتعاقد في ه الحالة هو الوكيل وليس الالعب القاصر ،ومن الطبيعي أن ي كر
اسمه في العقد ويلخ توقيعه عليه.
وقد اكتفت أغلب لوا س االحتراف بتعريف الالعب المحترف ،ومن لك ما جابت به
المادة الثانية من ال حة تعليمات االحتراف السوري وتعديالت األندية ب ن الالعب المحترف هو:
"الالعب المتفرغ ال ي يتقاضى لقاب ممارسته لعبة كرة القدم مبالغ مالية كرواتب وبدالت بموجب
عقد محدد المدة بينه وبين النادي ،غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات
السفر واإلقامة والت مين والتدريب وما شابه لك".

 1المادة  21من الال حة الم كورة.
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ويدل ه ا التعريف على أن عقد االحتراف الرياضي هو عقد محدد المدة بين الالعب
والنادي ،وأن الالعب يستح لقاب ممارسته للعبة التي يحترفبا بدال ماليا من النادي ال ي يلعب
لحسابه.
في حين تعرح الفقه الفرنسي لب ا الجانب ،معرفا عقد احتراف العب كرة القدم ب نه:
"عقد يتعبد بمقتضا الالعب ب ن يقدم للنادي المتعاقد معه كل قدراته وإمكانياته البدنية ،و لك من
خالل مشاركته في المباريات والمسابقات ،و لك لقاب أجر معين".1
ويبدو أن ه ا التعريف يوضس بإيجاز محل العقد وااللتزامات المترتبة على عات طرفيه،
فالالعب ملزم بتقديم كل قدراته وإمكانياته البدنية في المباريات والمسابقات التي يشارك فيبا
لصالس النادي ،والنادي ملزم ب جر يلديه لالعب المحترف ،وكان من األفضل لو كر التعريف أن
العقد هو عقد محدد المدة ،فعقد االحتراف الرياضي من العقود الزمنية المحددة المدة دوما كما
سنرى الحقا.
ومن خالل كل ما سب  ،يمكن لنا أن نعرف عقد االحتراف الرياضي بما يلي:
"هو عقد محدد المدة بين الالعب والنادي ،يلتزم بمقتضا الالعب أن يضل كامل عطا ه
الرياضي في خدمة النادي ،واالمتثال لاللتزامات األخرى التي يراها النادي لتنظيم ه ا العطاب
والمحافظة عليه ،لقاب أجر وبدالت أخرى مالية وعينية يلتزم النادي بت ديتبا لالعب".

Est un contrat par lequel le jouer fournit au club ses qualités physiques en vue de “la
participation ‘a la compétition et en contrepartie d’un salaire conséquent”. Mandin François,
La charte du Football Professionnel, La nature de la relation contractuelle Joueur-Club.
1991-1992, Maitrise de droits des Affaires, p2.
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-1خصائص عق االحترا

الرياض

إن تحديد ماهية عقد االحتراف الرياضي يتطلب منا البح

في خصا صه وسامته العامة،

بغية تحديد اإلطار القانوني ال ي يخضل له.
ولقد سب أن عرفنا عقد االحتراف الرياضي ب نه" :عقد محدد المدة بين الالعب والنادي،
يلتزم بمقتضا الالعب أن يضل كامل عطا ه الرياضي في خدمة النادي ،واالمتثال لاللتزامات
األخرى التي يراها النادي لتنظيم ه ا العطاب والمحافظة عليه ،لقاب أجر وبدالت أخرى مالية
وعينية يلتزم النادي بت ديتبا لالعب".
ومن خالل ه ا التعريف ،يمكن لنا أن نحدد المالمس التالية لب ا العقد:
أوال :عقد االحتراف الرياضي عقد ملزم لجانبين :ما دامت هناك التزامات متقابلة لكال
الطرفين ،فالالعب ملزم باللعب ب على مستوى لديه ،وحضور كافة التمارين التي يحددها النادي،
والنادي بدور ملزم بت دية األجور والبدالت المتف عليبا.
ثانيا :عقد االحتراف الرياضي عقد معاوضة :لك أن كال من المتعاقدين فيه ي خ مقابال
لما أعطا  ،فالالعب يتفانى في خدمة النادي مقدما كل عطا ه الرياضي بكفابة وموهبة عاليتين،
مقابل األجر ال ي يحصل عليه من النادي ،وك لك األخير يدفل أجور الالعب ومكافآته ويصرف
عليه ويرعا مقابل توظيف موهبته في خدمة النادي وتطور .
ثالثا :عقد االحتراف الرياضي هو عقد غير مسمى :ما دام القانون لم يخصه باسم معين
صل أحكامه ،مكتفيا بتطبيب القواعد العامة عليه ،1كما أنه عقد بسيط حي
ولم يف ن

يقتصر التصرف

فيه على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة.
 1ويعتبر عقد تقديم المبارة من العقود غير المسماة ،جيروم هوييه ،العقود الرسمية الخاصة ،طبعة أولى  ،8112ترجمة منصور
القاضي ،بيروت ،الملسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيل ،ص 88هامش.
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رابعا :عقد االحتراف الرياضي من العقود المحددة :ما دام كال المتعاقدين يستطيل أن
يحدد عند إبرام العقد مقدار ما أخ ومقدار ما أعطا .
مل لك يوجد التباس في ه الخاصية يدفل إلى االعتقاد ب ن عقد االحتراف الرياضي هو
من العقود المحتملة ،وخاصة عندما يتعاقد النادي مل العب أجنبي ال يعرف عنه الكثير ،وه ا ما
يحصل اآلن في سوريا ،وك لك بالنسبة لالعب ال ي ال يستطيل أن يحدد حجم المكافآت التي
سيحصل عليبا والتي تعتبر جزبا أساسيا من التزام النادي تجاهه ،و لك بسبب عدم درايته بعدد
مرات الفوز ال ي سيحققه فريقه خالل الفترة التي يتعاقد فيبا مل النادي.
إال أننا نرى أن ه ا االلتباس ال يرقى إلى اعتبار عقد االحتراف الرياضي عقدا احتماليا،
لك أن التطور الحاصل في الرياضة واإلعالم الرياضي اليوم يم نكن خبراب النادي من تحدي ٍد شبه
دقي للفا دة التي ستعود على النادي بتعاقد مل ه ا الالعب أو اك ،كما أن عدم دراية الالعب
بحجم المكافآت التي سيحصل عليبا من النادي هو أمر طبيعي وثانوي ما دام الالعب يعرف عند
يعول كثيرا على المكافآت
تمام العقد األجر ال ي سيحصل عليبا ومقدم العقد ال ي سيدفل له ،وال ن
التي سيحصل عليبا
خامساااا :عقاااد االحتاااراف الرياضاااي مااان العقاااود الزمنياااة :ألن الااازمن – وكماااا هاااو واضاااس –
عنصاار جااوهري فيااه ،فالتزامااات كاال ماان طرفيااه محااددة باازمن معااين بااالنظر إلااى أنااه عقااد و
مدة محددة ،وه ا ما نصت عليه صراحة اللوا س الرياضية.1
وبعد تحديد مالمس عقد االحتراف الرياضي ،يجب اإلشارة إلى أن طبيعة ه ا العقد تثير
في ه ا المجال ثال

إشكاليات ،تتعل األولى بتحديد صفة ه ا العقد فيما إ ا كانت تجارية أو

 1تنص المادة الثانية من تعليمات الصوري وتعديالت األندية العمول ببا في الجمبورية العربية السورية على ما يلي" :الالعب
المحترف هو الالعب المتفرغ ال ي يتقاضى لقاب ممارسته لعبة كرة القدم مبالغ مالية كرواتب وبدالت بموجب عقد محدد المدة بينل
وبين النادي ،غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر واإلقامة والت مين والتدريب وما شابه لك".
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مدنية ،وترتبط الثانية بإثبات ما إ ا كان عقد االحتراف الرياضي من عقود اإل عان أم من عقود
اإلرادة الحرة ،وتطرح الثالثة تسالال حول ما إ ا كان ه ا العقد ،عقدا رضا يا أم عقدا شكليا.
وعليه فسوف نكرس لب التسالالت نقاط الثالثة التالية:
عقد االحتراف الرياضي عقد مدني.
عقد االحتراف الرياضي عقد شكلي.
عقد االحتراف بين اإلرادة الحرة واإل عان.
كثيرا ما ي هب بعضبم إلى إطالق الصفة التجارية على عقد االحتراف الرياضي ،وهي
نظرة مستمدة من عمليات المضاربة والصفقات التجارية التي تتم بين األندية الرياضية
واالتحادات ،المتعلقة بالالعبين والمدربين ،فضال عن نية تحقي الربس أحيانا كثيرة مما يُسبغ ه ا
العقد بالصبغة التجارية.
ومل الواقعية التي تتسم ببا ه

النظرية التجارية لعقد االحتراف الرياضي ،إال أنبا

مجردة من كافة معطياتبا القانونية ،فعقد االحتراف الرياضي ال يمكن اعتبار في أي حال من
األحوال عقدا تجاريا ،حتى إن رأينا عددا ن من أعمال المضاربة والصفقات في ه ا المجال ،فاألصل
في األعمال أنبا مدينة ما لم يقم الدليل على تجاريتبا.
فمثال حدد المشرع السوري األعمال التجارية في قانون التجارة السوري ،إال أنه عددها
على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ،تاركا للفقه إيجاد المعايير والضوابط التي تحدد العمل
التجاري ضمن األسس العامة التي وضعبا.
أما الفقه فقد ابتكر عددا من النظريات التي تفرق بين العمل التجاري والعمل المدني،
وكان من بين ه النظريات نظرية المضاربة ونظرية التداول ونظرية المشروع ،إال أن معظم
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ه النظريات لم تكن جديرة بالثقة المطلقة للتفري على أساسبا بين العملين التجاري والمدني ،مما
حدا ببعح الفقباب 1إلى إهمال ه

النظريات فرادى واألخ ببا مجتمعة لبيان حقيقة العمل

التجاري ،معتبرا العمل التجاري يتميز ب ن من يتعاطا إنما يساهم في تداول السلل والبضا ل ،سعيا
وراب الكسب المالي ،ويتحق

لك على األغلب من خالل مشروع يقوم به.

وبالت مل البسيط لالحتراف الرياح ككل نرى أنه يخر من إطار األعمال التجارية،
بالمقارنة مل ما توصل إليه الفقه.
وإ ا كنا نحاول إخرا عقد االحتراف الرياضي من دا رة األعمال التجارية ،فإن ه ا ال
يعني نفي الصفة التجارية بالمطل

عن جميل التصرفات التي تبرم في ظل نظام االحتراف

الرياضي العالمي ،و لك ألن عقد االحتراف الرياضي ال ي نسعى إلى تفصيله في ه ا البح

إنما

هو العقد المبرم بين الالعب المحترف والنادي ،وبالتالي فإن العقد ال يمكن اعتبار تجاريا بالنسبة
إلى الالعب أو إلى النادي.
فالالعب المحترف وإن كان يسعى إلى تحقي الربس من احترافه للرياضة ويجني أمواال
طا لة من ورا با إال أنه ال يمكن اعتبار تاجرا ،فبو يعتمد على موهبته الشخصية في لك
ومجبود البدني ،وينصرف تبعا ل لك إلى إبرام العقود مل األندية التي تقوم بتنظيم ممارسته لب ا
االحتراف.
جراب عقود االحتراف التي
واألندية بدورها وإن كانت في الغالب تحق أرباحا كبيرة من ن
تبرمبا مل الالعبين ،وما يتبعبا من شبرة واحتكار لريل المباريات ومدخول اإلعالنات وما إلى
لك ،فإن ه األندية ،وعلى خالف ما يتصور بعضبم ،ال تسعى إلى تحقي الربس بحد اته ،فبي
ملسسة اجتماعية تلبي حاجة ملحة لدى الجمبور تتجسد باعتناق الرياضة ومتابعتبا.
 1د .هشام فرعون ،القانون التجاري البري ،مرجل سب

كر  ،ص.21
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ويجب اإلشارة إلى أننا كثيرا ما نرى نوا ٍد خاسرة من الناحية المالية ،ومل لك تتابل
عملبا ومسيرتبا مستعينة بالتبرعات وأي عوا د أخرى ،حتى أن القا مين على العمل في النادي
نراهم من أول المتطوعين للعمل المجاني ،وأكثر من لك دعم المركز المالي للنادي من أموالبم
الخاصة.1
وحتى الالعب المحترف نفسه وهو في سعيه إلى جني الربس والمال من احترافه
للرياضة ،إنما يسعى في الوقت نفسه إلى شيب أسمى وأكبر أال وهو الشبرة والعالمية التي طالما
حلم ببا.
إن كل ما سب يستدعينا إلبعاد الصفة التجارية عن عقد االحتراف الرياضي بين الالعب
والنادي .ولكن ،في المقابل هناك بعح األعمال التي تدور في فلك االحتراف الرياضي اليوم
والتي يمكن اعتبارها تجارية م ة بالم ة أحيانا ومختلطة أحيانا أخرى ،فبناك عدد من المدارس في
أوروبا أخ ت بتربية جيل كامل وتجبيز رياضيا من الصغر ليكون الالعب فيما بعد محترفا
لرياضة ما ،بحي

تعمل ه

الملسسات على بيل ه ا الالعب بعد جبوزيته ألحد األندية

الرياضية ،وه ا بال شك عمل تجاري بحت.
ومن جبة أخرى ،فإن عقد انتقال الالعب المحترف يصير لبسا واضحا في تجاريته من
عدمبا ،ويمكن اعتبار من وجبة نظرنا عقدا مختلطا فبو مدني بالنسبة لالعب ،وتجاري بالنسبة
للنادي ،وهنا البد من الوقوف على طبيعة ه ا العقد وتمييز عن عقد االحتراف ال ي نحن بصدد
في ه ا البح .

 1يمثل النادي الرياضي اليوم ألعضا ه والمنتسبين إليه ومحبيه وجمبور وطنا رياضيا يجمعبم يحبونه ويخشون عليه من الببوط،
ويحزنون ويت لمون لخسارته ،ويبتبجون ويعتزون بإنتصار  ،ويكونون على أهبة اإلستعداد لدعمه المالي والمعنوي في حال
إنتكاسه.
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فعقد انتقال الالعب المحترف هو عقد ينتقل بموجبه الالعب من ناد إلى آخر وهو ما يشاع
عنه ،في الوسط الرياضي (ببيل الالعب) والحقيقة أن ه ا العقد يتطلب نعاقد ثال

إرادات

متوافقة ،إرادة الالعب لجبة النادي ال ي سينتقل إليه ،وإرادة النادي األول لجبة التنازل عن
الالعب ،وإرادة النادي الثاني لجبة الرغبة بالتعاقد مل الالعب.
ومما سب

كر يرى الباح أن عقد الرعاية ال تتواف أبدا مل عقد االحتراف الرياضي،

و لك ألن عقد االحتراف الرياضي من العقود الداخلية التي تبرم بين النادي والالعب ويكون
البدف منبا هو عمل الالعب تحت إشراف النادب الرياضي ،أما عقد الرعاية هدفه األساسي هو
التسوي الرياضي وهو أكثر ما يوصف ب نه عقد خارجي هدفه التروي التجاري.
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الفص الثان  :النظام القانون لعقو الرعاية وتأثير قوانين ولة اإل ارا عليها
ت هي وتقسيم:
لم يرد في التشريعات اإلماراتية ما يخص عقود الرعاية ،ل لك البد لنا من البح

في

النظام القانوني لعقود الرعاية ،وت ثير التشريعات عليبا ،وسنبين لك في ه ا الفصل من خالل
النظر في ت ثير القوانين الرياضية الدولية على عقود الرعاية ،وخاصة قوانين الفيفا ،و لك من
خالل مبحثين على النحو التالي:
-

المبح األول :النظام القانوني لعقود الرعاية.

-

المبح الثاني :ت ثير قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة على عقود الرعاية.

ال بحث األو  :النظام القانون لعقو الرعاية
ت هي وتقسيم:
تعتبر عقود الرعاية من أهم متطلبات األلعاب األولمبية ،حي

يتم االعتماد على التسوي

الرياضي عن طري عقود الرعاية للنوادي الرياضية والمنتخبات والمباريات ،ويترتب على عقود
الرعاية اعتبارات قانونية ،سنبين في ه ا المبح

تلك االعتبارات عن طري تقسيم ه ا المبح

إلى مطلبين على النحو التالي:
-

المطلب األول :النظام القانوني لعقود الرعاية في األلعاب األولمبية.

-

المطلب الثاني :النظام القانوني لعقود الرعاية في النوادي الرياضية والمنتخبات.

ال طلب األو  :النظام القانون لعقو الرعاية ف األلعاب األول بية (الفيفا)
الفيفا هي االتحاد الدولي لكرة القدم .ونظرا لشعبية ه

اللعبة وجماهيريتبا قد حظيت

بتنظيم دولي ووطني واضس .وبدون أن نستب األمر ،نشير إلى أن اللوا س القانونية والقضا ية
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واإلدارية والمالية لبا قد ال تجد لبا نظيرا في األلعاب .والمنظمات الرياضية األخرى ،بعبارة
أخرى فإن النظام القانوني للفيفا هو أقرب إلى االكتمال ،وتلبية االحتياجات العملية ،بالقياس على
األنظمة القانونية المعنية باأللعاب األخرى ،والتي ال زالت في طور النمو.1
وقد اخترت الفيفا كمثال في النظام القانوني لعقود الرعاية في األلعاب األولمبية ألنبا من
أكثر الفعاليات التي يتم فيبا االعتماد على عقود الرعاية ،ولبا نظام قانوني وقضا ي خاص ببا.
وبدون أن تصادر على المطلوب ،نستطيل القول جازمين إن اللوا س الخاصة بتنظيم
الشلون المختلفة لكرة القدم ،يمكن أن تكون مصدرا قانونيا مطلوبا للقاعدة القانونية الرياضية ككل
وباإلمكان االستفادة من اإلنجازات القانونية المتحققة في ميدان رياضة كرة القدم في المجاالت
الرياضية األخرى .ويصدق ما تقدم على الجانب القانوني والقضا ي ،فبناك لوا س تنظيمية تعنى
بمختلف الشلون الرياضية ،مثل انضباط الالعبين(العقوبات) ،وانتقاالتبم إلى فرق أخرى،
واللوا س المنظمة لوكالب الرياضة (وكيل الالعبين  player agentووكيل المباريات match
agentوالراعي الرسمي).2

 -1إ ار الفيفا
وفي المجال القضا ي ،علينا أن نسلم أن شيوع االحتراف أدى إلى ميالد أنظمة قانونية
تتالبم وه ا التغيير الج ري .وكرة القدم لم تعد رياضة فقط ،ولكن باتت تعتبر نشاطا تجاريا
بامتياز ،وباتت اللوا س المنظمة لبا تضل اعتباراتبا الربحية التجارية .وشيوع كرة القدم كرياضة
من جبة ،وطغيان االحتراف ،والكم المحسوب من األعمال التجارية التي ترافقبا ،أدت إلى ظبور
مشاكل جديدة نتيجة لب

المتغيرات الجديدة ،والمطلوب البح

عن حلول قانونية متخصصة

 1أنظر :د .عدنان أحمد ولي العزاوي :النظام القانوني للقضاب الرياضي الدولي ،الطبعة الثانية 8101م ،دا رة القضاب – أبو ظبي،
مركز البحو والدراسات الفقبية والتشريعية والقضا ية ،ص.120
 2المرجل الساب  ،ص.002

55

ومناسبة لبا ،حي

لم تعد قواعد القانون المدني والتجاري والعقابي والجزا ي ،واإلداري ،كافية

لوحدها لتقديم الحلول المناسبة ،كما كان الحال سابقا ويفترح أن يكون الحل قد تم على يد الفيفا،
وما أصدرته من لوا س متخصصة ،وقبل لك من خالل ما ورد في نظامبا من أحكام بب ا
الخصوص.1
ويالحظ أن الفيفا تمارس عبر لجانبا دورا قانونيا وقضا يا ،وأحالت بما يخص الطعن في
بعح قراراتبا إلى قضاب التحكيم الرياضي الدولي  .CASوهناك قواعد خاصة بتسيير عمل تلك
اللجان ومن جبة أخرى ظبرت إلى وجود من سنوات معدودة (بدايات ه ا القرن) ما يسمى بغرفة
فح المنازعات الرياضية ،وهناك ال حة تنظم سير عملبا هي ولجنة أوضاع الالعبين.2

 1د .عدنان أحمد ولي العزاوي :النظام القانوني للقضاب الرياضي الدولي ،الطبعة الثانية 8101م ،دا رة القضاب – أبو ظبي ،مركز
البحو والدراسات الفقبية والتشريعية والقضا ية ،ص.009
 2المرجل السياب  ،ص.081
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إن الكالم عن القضاب الرياضي الدولي ،ال يكتمل دون الكالم عن الفيفا وتخصصاتبا
القانونية والقضا ية ،ون مل أن يكون في لك مساهمة لحل المشكالت القانونية التي تراف كرة
القدم كرياضة ومعامالتبا التجارية ،ون مل أيضا أن تكون ه األحكام معينا للوصول إلى قانون
موحد خاص بكل النشاطات الرياضية وجوانببا المالية والتجارية ،أو (دستور رياضي يقدم حلوال
عامة لعامة النشاطات الرياضية) ،وتدار الفيفا من عدة أجبزة.1
ومن العرح الساب إلدارة ولجان الفيفا يرى الباح

أن اللجنة القانونية واللجنة المالية

هي وحدها المختصة بإبرام وتقدير عقود الرعاية مل الجبات الراعية للمنتخبات والفيفا ،وإن
عملبا في ه الحالة يكون من قبيل العمل المدني ،أي أن عقد الرعاية يعتبر في ه الحالة من
العقود المدنية.

1

مثل:
.0
.8
.2
.1

.1
.3
.7
.2
.9

جلسة الجمعية العمومية أو (الملتمر)  The Congressوهي البي ة التشريعية والسلطة العليا في الفيفا وتجتمل اجتماعات
عادية  Ordinaryأو غير عادية .Extra Ordinary
اللجنة التنفي ية  The Executive Committeeوهي البي ة التنفي ية للفيفا( .راجل المادة  21وما بعدها).
األمانة العامة  General Secretriatوهي الجباز اإلداري للفيفا
لجنة األمور المستعجلة  :Emergency Committeeوتختص بالمعالجة الفورية لكافة األمور التي تتطلب قرارات
فورية خالل الفترة الواقعة بين اجتماعين من اجتماعات اللجنة التنفي ية ..وتشكل من ر يس الفيفا ،وعضو من كل اتحاد
قاري ،يتم اختيار من قبل اللجنة التنفي ية ومن بين أعضا با ولمدة أربل سنوات .وينوب عن اختيار من قبل اللجنة التنفي ية
ومن بين أعضا با ولمدة أربل سنوات .وينوب عن ر يس اللجنة أقدم نوابه عند تع ر حضور  .وتكون قرارات ه اللجنة
ناف ة حال صدورها .وعلى اللجنة إبالغ اللجنة التنفي ية فورا بالقرارات التي تتخ ها اللجنة .ويجب أن تصادق اللجنة
التنفي ية في أول اجتماع لبا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة األمور المستعجلة .ويجب على الر يس تسمية من ينوب
عن أي عضو غير قادرة على الحضور أو بسبب تعارح المصالس (وجود ما يدعو إلى رد أو تنحية لك العضو).
اللجان الدا مة أو الملقتة ،والتي تقدم المشورة والعون للجنة التنفي ية للقيام بمبامبا الموكلة لبا ...من ه اللجان على سبيل
المثال:
اللجنة المنظمة لكرة القدم األولمبية :تتولى تنظيم مسابقات ك س العالم كرة القدم ،وف ما تنص عليه اللوا س المرعية في مثل
ه المنافسات أو البطوالت.
لجنة أوضاع الالعبين :وتتولى متابعة االلتزام بال حة أوضاع وانتقاالت الالعبين ،وتحديد أوضاع الالعبين (البواية
واالحتراف) وفقا لال حة المرعية بب ا الخصوص .كما تتولى اللجنة مسلولية فح النزاعات التي تدخل ضمن صالحياتبا،
بناب على الال حة المعنية والنظام األساسي للفيفا.
اللجنة القانونية :وتتولى تحليل األمور القانونية ،األساسية الخاصة بكرة القدم وتطوير النظام األساسي ولوا س الفيفا
واالتحادات وباقي األعضاب.
اللجنة المالية :تقوم بمراقبة إدارة األمور المالية ،وتقديم النصس والمشورة المالية للجنة التنفي ية ،وإدارة الموجودات ،وتحليل
ميزانية الفيفا والبيانات المالية ،بعد إعدادها من األمين العام ،وإحالتبا إلى اللجنة التنفي ية للمصادقة عليبا.
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 -2األجهز القضائية ف الفيفا Judicial bodies
صحيس أن الروح الرياضية تسبم في حل الكثير من المشاكل وديا ،ولكن شيوع االحتراف
وأخالقياته ،وجوانبه المالية والتجارية فرضت الحاجة إلى حلول قضا ية .وال عجب أن ينص
النظام األساسي للفيفا في المادة  30منه "على األجبزة الرياضية الموجودة فيبا (في الفيفا) وهي:1
 .0لجنة االنضباط .The Disciplinary Committee
 .8لجنة األخالقيات أو مواثي الشرف .The Ethics Committee
 .2لجنة االست ناف .The Appeal Committee
إن مسلوليات ومبام ه اللجان ستكون وفقا لما هو منصوص عليه في ال حة .2FIFA
اإلحالة إلى قضاب التحكيم الرياضي  ،CASوهي هي ة قضا ية رياضية عليا ،تعنى بحسم
المنازعات الرياضية عن طري التحكيم ،إن البي ات القضا ية في الفيفا تشكل بكيفية يكون فيبا
األعضاب مجتمعين يملكون المعرفة والقدرة والخبرة المتخصصة الضرورية إلتمام أو إنجاز
المبام الموكلة إليبم .وإن رلساب ه البي ات ومساعديبم ويجب أن يكونوا من أصحاب الخبرة
القانونية ،ومدة العضوية فيبا هي أربل سنوات ،ويمكن إعادة انتخاب األعضاب أو إعفا بم في أي
وقت علما ان إعفا بم سيتم من قبل الكونغرس في الفيفا فقط.3
وإن على رلساب ومساعدي الرلساب للجنة األخالقيات إظبار االلتزام بمعايير االستقاللية
كما هي مقررة من قبل الكونغرس .يضاف على ما تقدم أن رلساب وأعضاب البي ات القضا ية
األخرى سيتم اختيارهم من قبل الكونغرس ،ويجب أن ال يكونوا من بين األعضاب في اللجنة

 1انظر :المادة ) (62من النظام األساسي للفيفا.
 2انظر الفقرة  6من المادة ) (65من النظام األساسي للفيفا.
 3انظر الفقرة  3من المادة ) (61من النظام األساسي للفيفا.
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التنفي ية أو اللجان الدا مة .وإن مسلوليات ومبام البي ات القضا ية يتم بيانبا في ميثاق أو ال حة
العقوبات وال حة األخالقيات في الفيفا.1
وممااا سااب

با ن النظااام األساسااي للفيفااا لاام يتطاارق إلااى الجبااة

كاار ياارى الباحا

المختصاة أو اللجناة المختصاة باالنظر فاي منازعاات عقاود الرعاياة ،وها ا إن دل علاى شايب
إنماا يادل علاى أن القضااب الرياضاي الادولي لام يخصاص قواعاد قانونياة خاصاة للنظار فاي
عقاود الرعاياة والمنازعاات الناشا ة عنباا ،ويفبام مان لاك أن القضااب الرياضاي الادولي تارك
األمر للقضاب المدني ولم يحدد جبة مختصة للنظر في عقود الرعاية.

 -3قضا التحكيم الرياض CAS

*

َّ
إن الفيفا تعترف باستقاللية عمل قضاب التحكيم الرياضي ،ومركز لوزان (سويسرا)،
وباختصاصه في حل المنازعات القانونية الخاصة بالفيفا ،واألعضاب من االتحادات أو النوادي أو
الالعبين ،أو وكيل الالعبين أو وكيل المباريات المرخصين أصوليا ...إلخ .وتطب لوا س قضاب
التحكيم الرياضي  ...CASمل مالحظة أن قضاب التحكيم الرياضي  CASيطب

النصوص

المختلفة للقواعد المعمول ببا في الفيفا باإلضافة إلى القوانين السويسرية.2
وتكون اختصاصات أو والية قضاب التحكيم الرياضي على شكل النظر في الطعن است نافا
ضد القرارات الصادرة عن األجبزة المختلفة للفيفا أو تلك الصادرة فيبا من االتحادات واألعضاب
والرابطات ،وينبغي تقديم الطعن لدى قضاب التحكيم الرياضي خالل  80يوما من التبليغ بالقرار
محل النزاع.3

 1انظر الفقرة  6من المادة ) (61من النظام األساسي للفيفا.
Court of Arbitration For Sport

*

 2الفقرة األولى من المادة ) (67من النظام الساسي للفيفا.
 3انظر :الفقرة األولى من المادة ) (67من النظام الساسي للفيفا.
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ن
إن اللجوب إلى قضاب التحكيم الرياضي  ،CASيكون مشروطا باستنفا آخر مرحلة
للطعن والمراجعة ،واستيفاب جميل المحاوالت واإلجرابات وفقا للقانون الوطني .1وال تنظر محاكم
قضاب التحكيم الرياضي است نافا في القضايا التالية:
أ) مخالفة قوانين اللعبة.
ب) اإليقااااف لحاااد أربااال مبارياااات ،أو لمااادة ثالثاااة أشااابر كحاااد أقصاااى ،مااال اساااتثناب القااارارات
الخاصة باستخدام المنشطات.
) القاااارارات التااااي تكااااون محااااال للطعاااان اساااات نافا لاااادى جبااااات مسااااتقلة ملسسااااية حسااااب
األصول ،ومعترف ببا لدى االتحادات أو المنظمات الرياضية.
د)

إن االساااات ناف الحاصاااال لاااان يكااااون لااااه أثاااار باإليقاااااف (إيقاااااف تنفياااا القاااارار) ،ولكاااان
لألجباااااازة المختصااااااة فااااااي الفيفااااااا ،والبااااااديل لبااااااا ( )alternativelyوقضاااااااب التحكاااااايم
الرياضي ،أن تقرر وقف التنفي وفقا لالست ناف المقدم لديبا.

) َّ
إن الفيفااااا لبااااا حاااا االساااات ناف لاااادى قضاااااب التحكاااايم الرياضااااي  ،CASضااااد أي قاااارار
داخلاااي ونباااا ي ملااازم يتعلااا بالمنشاااطات صاااادر مااان االتحااااد أو أحاااد األعضااااب فاااي الفيفاااا
واستنادا إلى الفقرات (أب) أعال .

ال طلب الثان  :النظام القانون لعقو الرعاية ف النوا ي الرياضية وال نتخبا
أن الرعاية تمثل عقبة كبيرة أمام األندية الرياضية ،لعدة أسباب:
" .0أولبااااا أن العقااااود تاااا تي ماااان خااااالل العالقااااات الشخصااااية والمجااااامالت وأيضااااا ماااان
خاااالل االتصااااالت وتوقيااال كباااار الشخصااايات ،وبالتاااالي تتعامااال الشاااركات مااال األندياااة

 1الفقرة الثانية من المادة ) (67من النظام األساسي.
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فاااي مثااال هااا األماااور بمبااادأ المجاملاااة لشاااخص معاااين دون أن تنظااار إلاااى الفا ااادة التاااي
ستعود من الشراكة مل النادي وهو عكس ما يحد في أوروبا.1
 .8والسااابب الثااااني لبااا القضاااية ،هاااو أن الشاااركات ال تتعامااال مااال األندياااة بمبااادأ النتاااا ،
والااادليل أن أندياااة كثيااارة تحقااا نتاااا

وبطاااوالت ورغااام لاااك فاااإن أسااابم الرعاياااة لاااديبا

منخفح وبالتالي العالقة بين النادي والراعي ال ترتبط بالنتا .2
 .2أماااا السااابب الثالااا  ،فيتمثااال فاااي أن الرعااااة ال ينظااارون إلاااى األندياااة بحجااام جماهيرهاااا
والااادليل أن هنااااك أندياااة ات شاااعبية كبيااارة ورغااام لاااك فعااادد الرعااااة لاااديبا أقااال مااان
أندياااة دونباااا شاااعبية وحضاااورا جماهيرياااا فاااي المبارياااات ،وبالتاااالي فاااإن الجمباااور لااايس
مقياسا في قضية الرعاية.3
 .1أماااا السااابب الرابااال ،فباااو أن األندياااة ال تجياااد تساااوي العبيباااا النجاااوم ،ساااواب األجاناااب
أو المااواطنين ولاام نساامل عاان العااب أجنبااي قااام بعماال إعااالن تجاااري لمصاالحة فريقااه
أو أن النااادي عقااد شااراكة مااال إحاادى الشااركات السااتغالل نجومياااة العبيااه فااي الدعاياااة
للشااركة ،وبالتااالي فباا ا الجانااب مفقااود لاادى أنااديتنا رغاام أن هناااك صاافقات فااي األنديااة
تفااوق الرعايااة بمراحاال ،باال إن صاافقة العااب أجنبااي فااي ناااد معااين تتجاااوز العا ااد ماان
كل الرعاة".4
"فعلى سبيل المثال وقعت طيران اإلمارات ،عام  ،8111بقيمة  011مليون جنيه
استرليني ،أكبر صفقة رعاية نادي في تاريخ كرة القدم اإلنجليزية ،ويتمتل العقد المبرم بمدة 01
 1د .كمال درويش د .السعدني خليل السعدني :االحتراف في كرة القدم (المفبوم -الواقل -المقترح) ،مركز الكتاب للنشر ،الطبعة
األولى ،القاهرة8113 - 0187 ،م ،ص.27
 2الدكتور محمد سليمان األحمد  :الت مين عن اإلصابة الجسدية للرياضي المحترف دراسة مقارنة  ،الملسسة العربية للكتاب ،لبنان
الطبعة األولى 8103م ،ص.10
 3المرجل الساب  ،ص.10
 4د .رضا سليم :مقالة بعنوان" لتسوي بين مطرقة العشوا ية و «سندان» الواقعية منشورة على الموقل الرسمي لجريدة االتحاد
على الموقل ، http://www.alittihad.ae/details.php?id=115497&y=2011&article=full ،بتاريخ  14ديسمبر
2011م.

61

عاما بقيمة  011مليون جنيه استرليني.ومنس االتفاق طيران اإلمارات حقوق تسمية ملعب النادي
ال ي يتسل لعدد  31ألف متفر  ،باإلضافة إلى وضل عالمتبا على قميص الفري  ،منبية ب لك
فترة الراعي الساب  O2التي استمرت لمدة ثماني سنوات ابتداب من موس  .8117 – 13وفي
ديسمبر  ،8108تم تجديد االتفاق بالتوقيل على صفقة جديدة بقيمة  011مليون جنيه استرليني،
تستمر حتى نباية الموسم .8109 – 02
ومنه فإن عقود الرعاية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تبقى ضمن نطاق محدود،
أن األندية العالمية الكبرى هي التي تحظى بنسبة كبيرة من عقود الرعاية ،حي

حي

تسعى

الشركات العالمية الكبرى إلى تروي عالماتبا التجارية عن طري عقود الرعاية ،وه ا بدور
يجعل عقود الرعاية من أكثر العقود التسويقية أهمية وفا دة لدى الشركات الكبرى.

ال بحث الثان  :تأثير قوانين ولة اإل ارا العربية ال تح على عقو الرعاية
ت هي وتقسيم:
يت ثر عقد الرعاية كغير من العقود األخرى بالقوانين والتشريعات ،في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ال يوجد قواعد قانونية خاصة بتنظيم عقود الرعاية ،وغالبا ما يتم اللجوب إلى
القواعد العامة في القانون المدني لتنظيم عقود الرعاية وسنبين في ه ا المبح

ت ثير قوانين دولة

اإلمارات العربية المتحدة على عقود الرعاية ،من خالل تقسيم ه ا المبح إلى مطلبين على النحو
التالي:
-

المطلب األول :ت ثير القوانين على عقود الرعاية.

-

المطلب الثاني :ت ثير قوانين الملكية الفكرية على عقود الرعاية.
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ال طلب األو  :تأثير القوانين على عقو الرعاية
إن النظام االقتصادي في المجتمل عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تنظم العالقات
االقتصادية بين األفراد وهي التي تحكم سلوكبم في ممارسة النشاط االقتصادي ،ومفبوم
اقتصاديات الرياضة يتحدد ب نه دراسة اإلنسان في أعماله التجارية اليومية ،وهو علم الثروة،
ويركز ه ا الت عريف على أن االقتصاد يتعامل مل ظاهرة الثروة التي تحكمبا ،بب ا المعنى فبو يعد
العلم ال ي يبح

في مكوناته األنظمة االقتصادية المختلفة إلشباع الرغبات المتعددة ألفراد

المجتمل.
ومن أهم العوامل الملثرة على االستثمار واالستقرار في السياسات التي تتبعبا الدولة في
المجاالت السياسية واالقتصادية والمالية ،والنظام القانوني والتنظيم بحي

تكون السياسات مستقرة

من خالل القواعد واإلجرابات التي تستبدف حماية المستثمر والعقود والمعامالت بين األطراف
من خالل وضل نظام قضا ي لفح المنازعات بسرعة وعدالة إلى جانب البنية التحتية سواب كانت
مالعب أو منشآت أو أجبزة رياضية أو كانت لالعبين أو جباز فني وإداري وجمبور والعاملين
القا مين بالعمل في مجال االستثمار الرياضي (رلساب ومرلوسين) مل توفير مصادر التمويل
المختلفة .وأن موقف أو اتجا الرأي العام (مناخ االستثمار) يلثر بصورة مباشرة على االستثمار
حي يعتمد في الملسسات الرياضية على اتجاهين ،األول يعني بتدعيم معرفة أهمية الدور الحقيقي
والحضاري ال ي تلعبه الرياضة في التنمية العامة والثاني يبتم بتدعيم الوعي ب همية االستثمار
وت ثير في جميل مجاالت الحياة.
وسنبين في ه ا المطلب ت ثير بعح القوانين االتحادية على عقود الرعاية على النحو التالي:

أوال ً :تأثير قانون الشركا التجارية على عقو الرعاية
يعتبر قانون الشركات التجارية االتحادي رقم ) (2لسنة 2015م ،من القوانين المشجعة
لالستثمار في الدولة ،حي أنه أعطى إمكانية إنشاب أنواع جديدة من الشركات مثل شركة الشخص
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الواحد والشركة القابضة التي لم تكن موجودة في الدولة ويرى الباح

أنه ب لك يكون قانون

الشركات التجارية االتحادي وفر مناخا مناسبا للشركات إلبرام عقود الرعاية مل المنتخبات
الوطنية عن طري إنشاب شركات جديدة.

ثانيا ً :تأثير قانون ح اية ال ستهلك على عقو الرعاية
مل التحوالت االقتصادية والصناعية تزداد أهمية وضل سياسة لحماية المستبلك يراعى
فيبا المعطيات االقتصادية واالجتماعية الجديدة ،األمر ال ي قد يعرح بعح الشركات واألفراد
إلى إنتا سلل غير مطابقة للمواصفات الفنية أو القيام بعمليات خداع للمستبلكين على نحو أو آخر
يبدف لتحقي أكبر قدر ممكن من المكاسب و لك في ظل غياب تنظيم تشريعي متكامل لحماية
المستبلك .1يعتبر المستبلك محور الحماية القانونية وغايتبا ،ويترتب على لك أن تحديد قواعد
الحماية يتوقف على تحديد مفبوم المستبلك ،فاالستبالك يمارسه جميل أفراد المجتمل ،األمر ال ي
يتطلب منا عدم الوقوف عند المفبوم االقتصادي لالستبالك ،وتظبر أهمية تعريف المستبلك في
العقد اإللكتروني من حتمية ارتباط القانون بالمستجدات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية،
باعتبار أن القانون البد أن يستجيب لكل المقتضيات والتطورات باعتبار أداة التقدم والرقي.2
ومنه يرى الباح أن قانون حماية المستبلك اإلماراتي يشكل ضمانة لمستبلكي الخدمات
في عقود الرعاية ،وخاصة ممن يقبلون على الخدمات والسلل التي تقدمه عقود الرعاية.

ثالثا ً :تأثير قانون االستث ار األجنب على عقو الرعاية
ي لل قانون االستثمار األجنبي الجديد جانبا كبيرا من العقبات التنظيمية واإلدارية التي
تحول دون تدف المزيد من االستثمارات المباشرة األجنبية والعربية إلى البالد .ويبدف القانون

1

د .عبد الفتاح بيومي حجازي :النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية8118 ،م ،ص.027

 2أ .د .ماجدة شلبي ،المرجل الساب  ،ص.22
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الجديد إلى إيجاد إطار تنظيمي موحد لالستثمار األجنبي في مجال تنظيم إجرابات االستثمار
والتسجيل والترخيص ،كما يتضمن مزايا وإعفابات ضريبية وضمانات للمستثمرين األجانب
ويبين حقوقبم والتزاماتبم.1

رابعا ً :تأثير قانون ال نافسة على عقو الرعاية
يبدف مشروع قانون المنافسة إلى تعزيز مبدأ المنافسة وخل سوق تنافسي يستند إلى
آليات السوق .ومن المتوقل أن يسبم ه ا القانون في تخليص االقتصاد الوطني من جميل أنواع
الممارسات الخاط ة التي تلثر سلبا على فاعليته مثل االحتكار ال ي يتعارح مل مبدأ المنافسة
وحظر جميل أنواع األعمال التي تلدي إلى سوب االستغالل .وقد تم إعداد ه ا القانون تماشيا مل
توصيات منظمة التجارة العالمية في مراجعتبا األخيرة للسياسة التجارية لدولة اإلمارات .2ويوفر
القانون أيضا بي ة محفزة للشركات لتعزيز الفاعلية والتنافسية وتحقي رفاهية

ال طلب الثان  :تأثير قوانين ال لكية الفكرية على عقو الرعاية
بما أن عقود الرعاية يكون البدف األساسي منبا هو التروي واإلعالن والتسوي عن
السلل والبضا ل وخاصة تلك المشبورة منبا والعروفة عالميا ،عن طري تبني الفرق الرياضية أو
المنتخبات وحتى تنظيم المباريات ورعايتبا ،ل لك سنقوم في ه ا المطلب بالبح

في ت ثير قوانين

الملكية الفكرية وخاصة القوانين التي تبتم بالحماية للعالمات التجارية المشبورة على عقود
الرعاية على النحو التالي:

 1الدكتور محسن العبادي :االستثمار بالعمالت األجنبية ،الطبعة األولى ،دار أمجد للنشر والتوزيل عمان2016 ،م ،ص.01
 2د .خالد زغلول :الجات والطري إلى منظمة التجارة العالمية ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثاني ،يونيو 0993م،
ص.011-011
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أوال :الح اية ال نية
تتمتل العالمة التجارية ولو كانت غير مسجلة بالحماية المدنية عن طري دعوى المنافسة
غير الشريفة متى تحققت أركانبا.1
فيجوز لمالك العالمة ولو كانت غير مسجلة أن يبادر إلى رفل دعوى المنافسة غيــر
المشروعة ضد من يعتدي على عالمته وحتى لو كانت العالمة مسجلة فإن دعوى المنافسة غير
المشروعة قد تكون هي وسيلة الحماية الوحيدة عندما ال تتكامل أركان المس ولية الجنا ية .ودعوى
المنافســة غير المشروعة كما قدمنا (دعوى مس ولية عاديــة أساسبا الفعل الضار فيح لكل من
أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشــروعة أن يرفل الدعوى مطالبا بتعويح ما أصابه من
ضرر).2
وال يشترط لقبول الدعوى أن يكون قد لح بمالك العالمة ضرر فعلي بــل تقبل دعوا
لمجرد الدفاع عن حقه في ملكية العالمة :كما لو قلـــدت عالمتــه على بضاعة لم توزع بعد.3
فيكفي أن يتوافر خطر الخلط بين المنتجات.4

 1است ناف مختلط في  07ديسمبر  ،1924المحاماة ،السنة  2ص 000رقم 70؛ والجزب األول من مللفنا قانون األعمال رقم
 821وما بعد .
 2نقح  01يونية  0913الساب ؛ وأيضا في نفس المعنى نقح  01ديسمبر 0933المجموعة السنة  07ص9190؛ ونقح 88
ديسمبر  0923الساب واست ناف مختلط 11مارس  ،0923المحاماة ،السنة 07ص 799رقم 404؛ وقرب المادة  33تجاري
مصري والمادة  33من قانون المعامالت التجارية االتحادي .مشار اليه عند د .سميحة القليوبية :الملكية الصناعية ،دار النبضة
العربية ،ط1998 ،8م ،القاهرة ،ص ،698أيضا د .خالد محمد كدفور المبيري :موسوعة الملكية الفكرية ،ط ،0معبد القانون
الدولي8117 ،م ،ص.02
 3د .نبيل محمد أحمد صبيس :حماية العالمات التجارية والصناعية في التشريل المصري وفي ظل الجات ،دار النبضة العربية،
القاهرة 1999م ،ص.27
 4والبامش الساب ؛
“Le risque de confusion”, pass, op.cit.n.310 et s
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وتبدف دعوى المنافسة غير المشروعة إلى جبر الضرر ال ي أصاب المدعى بإلزام
المدعى عليه بالتعويح ال ي يقدر عادة بقدر ما حققه من أرباح.1
ويجوز للمحكمة سواب أكانت جنا ية أم مدنية أن ت مر بإتالف العالمات المخالفة،
والمنتجات واالغلفة والكتالوجـــات ووســا ل اإلعالن والمكاتبات وغيرها من االشـياب التي تحمل
تلك العالمــات أو البيانات الكا بة .وللمحكمة أيضا أن ت مر بنشر الحكم في جريدة يومية أو أكثر
على نفقة المحكوم عليه.2

ثانيا :الح اية الجزائية
عددت المادة  113من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة  27من قانون المعامالت
التجارية االتحادي رقم  27لسنة  ،0998الجـــرا م التي تمثل اعتداب على العالمات التجارية
المسجلة .فالعالمات التجاريــة غير المسجلة ال تفيد من الحماية الجنا ية التي وفرها القانون 3كما
أجاز ل وي الش ن اتخا بعح االجرابات التحفظية إلثبات وقوع االعتداب على العالمة التجارية:
أ .االفعا ال جر ة
مااان أهااام األعماااال التاااي جرمباااا قاااانون الملكيـاااـة الفكرياااة المصـاااـري وقاااانون العالماااات
التجاريااااة االتحااااادي وتقااااررت لبااااا عقوبااااة الحاااابس والغرامااااة التااااي ال تقاااال عاااان خمسااااة آالف
درهااام (خمساااة آالف جنياااه) وال تجااااوز عشااارة آالف درهااام (عشااارين ألاااف جنياااه) أو بإحااادى
هاتين العقوبتين:

 1أسامة نا ل المحيسن :الوجيز في حقوف الملكية الفكرية ،وفقا ألحكام التشريل االتحادي اإلماراتي مل اإلشارة إلى بعح
التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية ،كلية شرطة أبو ظبي8100 ،م ،ص.089
 2المادة  007من قانون الملكية الفكرية والمادة  21من القانون االتحادي رقم  27لسنة .0998
 3د .صالح زين الدين :حقوق الملكية الفكرية في التشريل اإلماراتي واالتفاقيات الفكرية ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيل ،ط،0
8103م ،ص.271
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 1ـ تزوير أو تقلي العال ا التجارية
يراد بتزوير العالمة التجاريــة :نقل عالمة مسجلة نقال حرفيــا بحي

تكون العالمة

المزورة مطابقة تماما للعالمة التجارية األصلية .وأما تقليد العالمة األصليــة فبو اصطناع عالمة
تشــبه في مجموعبـــا العالمة المسجلة ،وتقترب منبا على نحو من شــ نه أن يلدى إلى الخلط
بينبــما ويضلل جمبور المستبلكين فيتبافتون عليبا معتقدين أنبا العالمة األصلية 1وتقول محكمة
النقح (أن تقليد العالمة يقوم على محاكاة تتم ببا المشاببة بين األصل والتقليــد بحي

تدعو إلى

تضليل الجمبور).2

 -2استع

العال ة ال زور أو ال قل

 -0تتحق ه

الجريمة بمجرد وضل العالمة المزورة أو المقلدة على السلعة ،ولو لم

يحصل بيل لبا وحتى ولو لم تعرح للبيل .وتفترح ه الجريمة علم الفاعل بتزوير العالمة أو
تقليدها وأنه يبدف من استعمالها في التجارة الى تضليل الجمبور ،وإحدا

الخلط لدى المستبلك

حول مصدر المنتجات .3وجريمة االستعمال بطبيعتبا من الجرا م المستمرة على خالف جريمة
التقليد أو التزوير التي تعتبر من الجرا م الوقتية.4
أجاز المشرع لمالك العالمة التجارية أن يتخ اإلجراب التحفظي المناسب إلثبات واقعة
االعتداب على الح

محل الحماية القانونية .وله أن يعد محضرا لحصر ووصف المنتجات أو

البضا ل المخالفة أو السلل المستوردة إثر ورودها من الخار أو األغلفة أو األوراق أو اآلالت أو
عناوين المحالت وغيرها مما تكون قد وضعت عليبا العالمة; وك لك األدوات التي تستخدم أو
 1د .قاسم الوتيدي ،النظرية العامة للقانون التجاري في ضوب قانون العالمات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،مطبوعات
جامعة اإلمارات ،ط8111 ،0م ،ص.139
 2د .خالد محمد كدفور المبيري :موسوعة الملكية الفكرية ،8 ،معبد القانون الدولي ،8117 ،ص.031
 3نقح جنا ي في  02مايو  ،1974المجموعة السنة 81ص661؛ وايضا حكمبا في  81مايو  ،0931المجموعة السنة 03
ص.122
 4د .قاسم عبد الحميد الوتيدي :النظرية العامة للقانون التجاري في ضوب قانون العالمات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
مطبوعات جامعة اإلمارات ،طبعة أولى8111 ،م.
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تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة الواقعة على العالمة التجارية وأن يجري حجزا تحفظيا
عليبا.1
وليس من شك أن وقوع أي جريمة من الجرا م الساب بيانبا على العالمة التجارية ،ينت
عنه ضرر آلخرين .األمر ال ي يقتضي جبر ضرر هلالب من خالل إعطا بم الح في مطالبة
المسلول عن لك .لقد وفر القانون اإلماراتي لك ،في المادة ( )11منه التي تنص على أنه "يجوز
لكل من أصابه ضرر نتيجة ألي من األفعال المنصوص عليبا في المادتين ) (37أو( )22من ه ا
القانون أن يرفل دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسلول عن الفعل بتعويح
مناسب عما لحقه من إضرار".
ويعد ه ا النص سندا قانونيا ،لكل من أصابه ضرر من أي فعل من األفعال التي تشكل
جريمة من الجرا م التي وقعت على العالمة التجارية ،في إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة
الم ختصة .وه ا الباب مفتوح أمام كل مضرور ،سواب كان مالك العالمة أو تاجر أو مستبلك أو
أي شخص أصابه ضرر من وقوع أي فعل من أفعال التعدي على العالمة التجارية ،سواب أكان
لك الفعل تزويرا أو تقليدا أو استعماال أو غير لك .والطلب في ه الدعوى هو مطالبة المسلول
عن لك الفعل بتعويح مناسب عما لحقه من إضرار نتيجة ل لك .ويح للمحكمة االستعانة برأي
أهل الخبرة في تقدير التعويح إن اقتضى األمر لك .ويلزم بالطبل لنجاح ه المطالبة ،توفر
شروط المسلولية والمتمثلة في اإلضرار (وهو هنا الفعل المجرم) والضرر (وهو هنا ما أصاب
المضرور من ضرر) وعالقة السببية بينبما ،أي بين الخط والضرر.
 1المادة  0 11من قانون العالمات التجارية االتحادي رقم  27السنة 1992؛ على ان المادة  021من قانون الملكية الفكرية
المصري قد اعطت الح في تقديم ه ا الطلب "لكل ي ش ن".
ولمالك العالمة أن يتخ أي إجراب تحفظيــ في أي وقت ،ولو قبل رفل الدعوى المدنية أو الجنا ية .ويشترط ل لك:
 .0أن يستصدر المالك أمرا على عريضة من ر يس المحكمة المختصة ب صل النزاع يرف بالطلب شبادة رسمية تدل على تسجيل
العالمة .فإ ا كانت العالمة غير مسجلة في الدولة فال يمكن اللجوب لحمايتبا الى طري اإلجرابات التحفظية
 .8أن يقدم المالك ت مينا يقدر القاضي لتعويح المحجوز عليه متـى ثبت عدم صحة ادعابات طالب الحجز.
 .2تعتبر اإلجرابات التحفظية التي اتخ ت قبل رفل الدعوى المدنية أو الجنا ية ك ن لم تكن وتزول آثارها بقوة القانون ،إ ا لم يبادر
مالك العالمة الى رفل دعوى التقدم بشكوى النيابة العامة خالل ثمانية أيام من تاريخ صدور األمر (خمسة عشر يوما في مصر).
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وفي سياق ه ا الكالم فإنه من الممكن تطبي
الراعي في عقد الرعاية ،حي

القواعد القانونية السابقة على مسلولية

يتم الرجوع إلى القواعد العامة في المسلولية المدنية والتعويح

الواردة في قانون المعامالت المدنية وتطبيقبا على عقود الرعاية نظرا لعدم وجود قانون خاص
ينظم عقود الرعاية والمنازعات الناتجة عنبا.
ل ا يلكد النص الم كور ،أن العالمة التجارية المسجلة تحظى بحماية مدنية وجنا ية في آن
واحد .ومن الواضس أن النص الم كور يسري على العالمة التجارية المسجلة فحسب ،وال يسري
على العالمة التجارية غير المسجلة .والسلال ال ي يطرح نفسه ،هو ما نصيب العالمة التجارية
غير المسجلة من لك؟ وكيف تحمى؟ يبدو عدم وجود نص خاص تستظل به العالمة التجارية غير
المسجلة .فإ ا كان األمر ك لك ،فالبد من العودة الى المبدأ العام القا ل "كل إضرار بالغير يلزم
فاعله ولو غير مميز ،بضمان الضرر" .1ويعد ه ا المبدأ مظلة عامة ،تستظل بظله كافة الحقوق
أيا كان نوعبا كما تقدم البيان .ويكون (ضمان) جبر الضرر في العادة بالتعويح المادي .لك أن
القواعد القانونية تنبى عن اإلضرار وتفرح إلتزاما على الكافة ب ل العناية الالزمة والتبصر
الكافي عند ممارسة أفعالبم وأعمالبم .ف ن صدر عن شخص خرق للقانون أو للعقد ،لزم من قام
ب لك الفعل أو العمل أو من تسبب به ضمان(جبر)الضرر ال ي لح الغير من جراب لك الفعل أو
العمل ،إ يصبس من ح المضرور مقاضاة من صدر عنه الفعل أو العمل غير المشروع طالبا
التعويح عما لح

به من ضرر .وعليه ،نميل الى القون بإن للعالمة التجارية غير المسجلة

نصيب من ظل المبدأ العام لتحتمي به.

 1المادة  828من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.
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وبالتالي سبيل حمايتبا الوحيد يتمثل في الدعوى المدنية .إ يح للمضرور من التعدي
على العالمة التجارية غير المسجلة إقامة الدعوى المدنية ضد المعتدي يطالبه بتعويح منصف
لدى توفر شروطبا من إضرار وضرر وعالقة سببية بينبما.1
ومعنى اإلضرار مجاوزة الشخص الحد الواجب الوقوف عند أو التقصير عن الحد
الواجب الوصول اليه في الفعل أو في االمتناع عنه ،مما يلدي إلى إلحاق ضرر آلخر .األمر ال ي
يقتضي لقيام المسلولية أن يصدر اإلضرار عن المعتدي مفضيا الى ضرر بالمعتدي عليه متى
وجدت الرابطة السببية بين اإلضرار والضرر ،أي أن يفضي األول إلى الثاني.

 1الدكتور عدنان السرحان ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام مكتبة الجامعة ،الشارقة الطبعة األولى  ،8101ص 07و .37والدكتور
جمال عبد الرحمن محمد علي والدكتور عادل أبو هشيمة محمود حوته ،المرجل الساب  ،ص .800وراجل أيضا األستا حسن
الفكبا ي وآخرون ،الوسيط في شرح القانون المدني األردني (القسم الثاني) الجزب الثاني 0979م ص 0813وما بعدها.
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الخات ة
لم ينظم المشرع اإلماراتي عقود الرعاية في المجال الرياضي ،بل ترك تنظيمبا إلى
القواعد العامة في العقود الواردة في قانون المعامالت المدنية االتحادي ،ولم يحدد المشرع
اإلماراتي الطبيعة القانونية لعقود الرعاية  ،وه ا األمر جعلنا نعتمد على دراسة خصا ص بعح
العقود لتحديد الطبيعة القانونية لعقود الرعاية ،وخاصة خصا ص عقد العمل وعقد الوكالة
بالعمولة ،كما أن تحديد الطبيعة القانونية لعقود الرعاية جعلنا نبح
وقوانين المناسبة ومنل االحتكار ،وتوصلنا إلى بعح النتا

في قوانين الملكية الفكرية

والتوصيات أهمبا اآلتي:

أوالً :نتائج البحث
 .0يخلاااو التشاااريل اإلمااااراتي مااان قواعاااد قانونياااة تااانظم عقاااود الرعاياااة وتحدياااد طبيعتباااا
القانونياااة ،وهاااي أقااارب ماااا تكاااون إلاااى عقاااود التساااوي الرياضاااي ،فباااي تختلاااف تماماااا
عن عقد العمل وعقد الوكالة بالعمولة.
 .8يقاااوم عقاااد الرعاياااة فاااي مضااامونه علاااى قياااام جباااة معيناااة باااإبرام عقاااد مااال الناااوادي
والمنتخبااااات لرعايتااااه ،أي أن تكااااون مباريااااات وفعاليااااات المنتخااااب أو النااااادي تحاااات
رعاياااة الشاااركة الراعياااة ،والبااادف مااانن عقاااود الرعاياااة فاااي هااا الحالاااة هاااو التساااوي
لمنتجات الشركات الراعية ،أي أن عقود الرعاية هدفبا التسوي بالدرجة األولى.
 .2يخلاااو النظاااام التشاااريعي فاااي دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة مااان قاااوانين تااانظم عقاااود
الرعاياااة فاااي الدولاااة ،ويرجااال السااابب فاااي لاااك إلاااى قلاااة االعتمااااد علاااى عقاااود الرعاياااة
في مجال األندية والمنتخبات الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .1تااالثر قاااوانين المنافساااة ومنااال االحتكاااار درجاااة كبيااارة علاااى عقاااود الرعاياااة و لاااك ألنباااا
تمنل الشركات الراعية من منافسة بعضبا البعح واحتكار فعاليات النوادي.
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 .1إن لقاااانون حماياااة الملكياااة الفكرياااة دور كبيااار فاااي عقاااود الرعاياااة ،و لاااك مااان خاااالل
تعزياااز حماياااة العالماااات التجارياااة المشااابورة والتاااي تكاااون محاااال لعقاااد الرعاياااة ،حيااا
جاااارم المشاااارع اإلماااااراتي تقليااااد أو تزوياااار العالمااااات التجاريااااة وهاااا ا باااادور يعاااازز
ويحمي دور عقود الرعاية ويقدم الضمانات القانونية للجبات الراعية.

ثانياً :التوصيا
 .0يبيااااب الباحاااا بالمشاااارع اإلماااااراتي إلااااى ضاااارورة ساااان قااااانون خاااااص ياااانظم عقااااود
الرعاية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويبن الطبيعة القانونية لبا.
 .8ضااارورة وضااال قواعاااد قانونياااة تحااادد العالقاااة باااين طرفاااي عقاااد الرعاياااة بحيااا تحااادد
واجبات والتزامات كل طرف منبا
 .2يبياااب الباحااا بالمشااارع اإلمااااراتي بضااارورة إنشااااب جبااااز قضاااا ي متخصاااص للنظااار
فاااي منازعاااات عقاااود الرعاياااة فاااي دولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة وأن يكاااون هنااااك
لجناااة منازعاااات خاصاااة ياااتم اللجاااوب إليباااا لحااال النااازاع المتعلااا بعقاااود الرعاياااة قبااال
اللجوب للقضاب؟
 .1ضاااارورة عقااااد الناااادوات والحاضاااارات التااااي توضااااس وتبااااين ماهيااااة عقااااود الرعايااااة
وطبيعتبا القانونية
 .1ضاااارورة زيااااادة البحااااو والدراسااااات المتعلقااااة بعقااااود الرعايااااة فااااي دولااااة اإلمااااارات
العربية المتحدة و لك لخلو المكتبات القانونية في الدولة من بحو بب ا النوع.
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قائ ة ال راجع
أوال ً :الكتب وال قاال
-0

أحمااااد عبااااد هللا الكناااادري :النظريااااة العامااااة فااااي االلتاااازام ،جامعااااة الجزياااارة ،دبااااي،
8102م.

-8

الشااابابي إباااراهيم الشااارقاوي :مصاااادر االلتااازام اإلرادياااة ،مكتباااة الجامعاااة ،الشاااارقة،
8101م.

-2

إبراهيم أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط( ،8 ،بن)( ،ب .ت)

-1

توفي حسن فر  ،عقد البيل والمقايضة ،ملسسة الثقافة الجامعية0979 ،م.

-1

جيااااروم هوييااااه ،العقااااود الرساااامية الخاصااااة ،طبعااااة أولااااى 8112م ،ترجمااااة منصااااور
القاضي ،بيروت ،الملسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيل.

-3

حسااان احمااااد الشاااافعي :اإلعااااالم فااااي التربياااة البدنيااااة والرياضاااية ،دار الوفاااااب للنشاااار،
اإلسكندرية8112 ،م.

-7

حساااام األهاااواني ورمااازي فرياااد مباااروك :الوسااايط فاااي قاااانون العمااال لدولاااة اإلماااارات
العربية المتحدة ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ط8111 ،0م.

-2

حسني عباس ،الملكية الصناعية طبعة 0970م.

-9

حساان الفكبااا ي وآخاارون ،الوساايط فااي شاارح القااانون الماادني األردنااي (القساام الثاااني)
الجزب الثاني 0979م.

 -01خالااااد محمااااد كاااادفور المبيااااري :الوساااايط فااااي شاااارح قااااانون العماااال ،معبااااد القااااانون
الدولي8117 ،م.
 -00خالااد زغلااول :الجااات والطرياا إلااى منظمااة التجااارة العالميااة ،مجلااة الحقااوق ،جامعااة
الكويت ،العدد الثاني ،يونيو 0993م.
 -08خالاااااد محماااااد كااااادفور المبياااااري :موساااااوعة الملكياااااة الفكرياااااة ،ط ،0معباااااد القاااااانون
الدولي8117 ،م.
 -02سليمان مرقص ،العقود المسماة ،المجلد األول ،عقد البيل0921 ،م.
 -01ساااااليمان الناصاااااري ،الاااااوجيز فاااااي قاااااانون العمااااال والضااااامان االجتمااااااعي ،المكتاااااب
الجامعي الحدي  ،االسكندرية8101 ،م.
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 -01سااااااااميحة القليااااااااوبي :الملكيااااااااة الصااااااااناعية ،دار النبضااااااااة العربيااااااااة ،ط0992 ،8م،
القاهرة.
 -03صااااالح زياااان الاااادين :حقااااوق الملكيااااة الفكريااااة فااااي التشااااريل اإلماااااراتي واالتفاقيااااات
الفكرية ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيل ،ط8103 ،0م.
 -07عبد المنعم رياح ،عقود البيل ،دار النبضة العربية القاهرة0991 ،م.
 -02علاااي هاااادي العبيااادي ،الاااوجيز فاااي شااارح القاااانون المااادني األردناااي ،العقاااود المساااماة،
في البيل واإليجار ،أربد-األردن0997 ،م.
 -09عمر فارس :الوكالة التجارية ،منشورات جامعة حلب ،حلب8117 ،م.
 -81عمر فارس :الوكالة التجارية ،منشورات جامعة حلب8111 ،م.
 -80عااادل فاضاال علااي :التسااوي فااي المجااال الرياضااي ،كليااة التربيااة الرياضااية جامعااة
بغداد ،نيسان 8117م.
 -88عااااادنان سااااارحان :أحكاااااام قاااااانون تنظااااايم عالقاااااات العلااااام االتحاااااادي رقااااام ( )2لسااااانة
0921م ،مكتبة الجامعة ،الشارقة8108 ،م.
 -82عااادنان أحماااد ولاااي العااازاوي :النظاااام القاااانوني للقضااااب الرياضاااي الااادولي ،الطبعاااة
الثانياااة 8101م ،دا ااارة القضااااب – أباااو ظباااي ،مركاااز البحاااو والدراساااات الفقبياااة
والتشريعية والقضا ية
 -81عباااد الفتااااح بياااومي حجاااازي :النظاااام القاااانوني لحماياااة التجاااارة اإللكترونياااة ،دار الفكااار
الجامعي ،اإلسكندرية8118 ،م.
 -81عااادنان السااارحان ،المصاااادر غيااار اإلرادياااة لاللتااازام مكتباااة الجامعاااة ،الشاااارقة الطبعاااة
األولى 8101م.
 -83فيليااااب مااااا لااااوري ولبااااورون ايناااايس ،دروس فااااي القااااانون الماااادني العقااااود الخاصااااة
المدنية والتجارية ،طبعة كوخاس ،باريس 0990م.
 -87فبااد اسااح آل علااي :قااانون المنافسااة واالحتكااار فااي دولااة اإلمااارات العربيااة
المتحدة ،بح مقدم ألكاديمية شرطة دبي2015،م.
 -82قاسااااام الوتيااااادي ،النظرياااااة العاماااااة للقاااااانون التجااااااري فاااااي ضاااااوب قاااااانون العالماااااات
التجارياااااة لدولاااااة اإلماااااارات العربياااااة المتحااااادة ،مطبوعاااااات جامعاااااة اإلماااااارات ،ط،0
8111م.
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 -89قاساااام عبااااد الحميااااد الوتياااادي :النظريااااة العامااااة للقااااانون التجاااااري فااااي ضااااوب قااااانون
العالماااات التجارياااة لدولاااة اإلماااارات العربياااة المتحااادة ،مطبوعاااات جامعاااة اإلماااارات،
طبعة أولى8111 ،م.
 -21كيااااارك ويكفيلاااااد :تساااااوي الفااااارق الرياضاااااية ،دار الفااااااروق لالساااااتثمارات الثقافياااااة،
الطبعة العربية األولى 8101م.
 -20مصطفى الجمال ،النظرية العامة لاللتزامات ،الدار الجامعية0927 ،م.
 -28مصاااطفى الجماااال ،شااارح القاااانون المااادني ،العقاااود المساااماة ،عقاااد البيااال والمقايضاااة،
مطابل فتى العرب ،ط0931 ،3م.
 -22محمد ببجت قايد ،العقود التجارية ،دار النبضة العربية ،القاهرة0991 ،م.
 -21محماااااد عباااااد هللا نصاااااار والعوضاااااي عثماااااان ،قاااااانون العمااااال ،منشاااااورات الجامعاااااة
العالمية ،القاهرة ،ط8110 ،0م.
 -21نبياااال محمااااد أحمااااد صاااابيس :حمايااااة العالمااااات التجاريااااة والصااااناعية فااااي التشاااااريل
المصري وفي ظل الجات ،دار النبضة العربية ،القاهرة 0999م.
 -23هااااااالل صاااااادي  :الوكالااااااة بالعمولااااااة ،رسااااااالة ماجسااااااتير ،جامعااااااة الجزياااااارة ،دبااااااي،
8101م.

ثانيا ً :القوانين
-0

النظام األساسي للفيفا.

-8

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  1لسنة 0921م.

-2

قااااانون تنظاااايم الوكاااااالت التجاريااااة رقاااام  02لساااانة 0920م المعاااادل بالقااااانون رقاااام 8
لسنة 8101م.

-1

قانون المعامالت التجارية االتحادي.

-1

قانون العمل اإلماراتي.
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 ال راجع األجنبية:ًثالثا
1- Cass. Com., 18 oct. 1988, D., Som., p.325.
2- Est un contrat par lequel le jouer fournit au club ses qualités
physiques en vue de “la participation ‘a la compétition et en
contrepartie d’un salaire conséquent”. Mandin François, La
charte du Football Professionnel, La nature de la relation
contractuelle Joueur-Club. 1991-1992, Maitrise de droits des
Affaires, p2.
3- Court of Arbitration For Sport
4- “Le risque de confusion0 pass0 op. cit. n. 310 et s.
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